## 



道遂
ع－

$$
\begin{aligned}
& \text {-19 19 - - 1E.Y }
\end{aligned}
$$



نِيْتِيرة النبرتّة


المقتــدّمست
(ا الحمدل اللّ حمد الشاكر المنيب ، والصالاة واللهالم على النبي العربي الحبيب ، صاحب السيرة الطاهرة النقيّة ، والشمائل الغرّ المضيئة . أما بعد : فهذا كتاب (\# المعالم الجغرافية الوالردة في السيرة النبوية ") على صاحبها أفضل الصلاة وأجل التسليم ، جعلته رديفاً لكتاب السيرة النبوية ، ليكون مرجعاً لقارئيها في بحثه عن المواضلـيع المي التي تعترضه أثناء
 توسعت فيه حتى شمل كل موضع ورد ذكره في السيرة النبوية ، سواء جاء ذكره في العهد الجاهلي بما له مساس بالسيرة بعد الرسالة ، أو جاء ذكره في تراجم الصححابة والوقائع التي خاضوها بعد موت صاحب السيرة صلوات الله عليه . أو ورد بأيّة طريقة من الطرائق حتى صار مادة من مواد السيرة . المطهرة

وقد كتب كثيرون في السيرة، واختلفت كتاباتهم بين الإطنابِ والإِيجاز ، وعند عزمي على تأليف هذا الكتاب كان علي أن أختار كتاباً من كتب السيرة أحصر النقل منه ، وأجعله المرجع الرئيسي الذي ألحصي ما ورد فيه من معالم فوجلت أن أشيع هذه الكتب وأوفاها - بلا إطالة مملة ولا اختصار

محخل - هو الدسمى ( سيرة ابن هشام " المهذب من سيرة ابن اسحاق . وأخترت منه ((طبعة مصطفى البابي الحلبي )، لدقة تحقيقها وكثرة شُروحها الجيدة الموجزة .

 الطبعة الثانية ، ولا أظن أن الطبعات المقبلة سشغير كثيراً .
 وضع ليكون مساعداً لثقارىء السيرة ، فإذا قرأ نصاً ورغب أن أن يعرف ما ما ورد في هذا النص من مواضع ، أين تقع وما حالها اليوم ؟ عاد عاد إلى هذا
 هو عليه في وقتنا هذا ، وقد أرفقت بكثير من معالم هذا الكتاب خراب ومخططات زيادة في الإيضاح سبب تأليف الكتاب :

كنت - قبل سنوات - في مجلس من مجالس العلم ، فسمعت من يتمنىً" لو وُجِد كتاب يجمع ما في السيرة من معالم ليهتدي إليها القارىء بأسهل طريقة وأيسر مؤنة
وعلمت من ذلك المجلس أن أهل العلم في بلادنا لا يحبذون ذلك
الشُعر الذي يستشهد به الجغرافيون .

من ذلك اليوم كان في ذهني أمران : أحدهما ـ أن أحقّق رغبة طلبة العلم في هذا الموضوع .
ولكن لم يكن - آنذاك ـ بمقدوري تحقيق هذه الرغبة ، فبقيت أمنية كأمنية صاحب الفكرة نفسه .

وثانيهما - أن أبتعد في هذا الكتاب - لو تحقق تأليفه - عن تلك


لذا ـ ولأن النقل وحده في هذا الموضوع لا يكفي - دأبت على تجميع المعلومات عما ورد في الليرة من معالم ، وقمت برحلات كثيرة في أقاليم:الجزيرة العربية ، والأردن وسورية ولبنان والعراق ومصر ، وهي الديار التي انحصرت فيها هذه المعالم ، ووقفت بنفسي على ما لا لا يقل عن • ه/ منها ، ثم استعنت بمراجِع كثيرة ، خاصة لما لم أقف عليه وما - لم يعد معروفاً اليوم

علم الجغرافيا :
علم الجغرافيا من أجل العلوم الاجتماعية والأدبية ، لا يستغني عنه باحث او قارىء.

فقارىء الجغر افيا قد يستغني - مثلا أثناء قراءته ـ عن التأريخ والشعر ونحوهما ، ولكن أحدا ممن يبحث في التأريخ والأدب لا يستطيع أن

 هذا الْعَلم وتحديده وفي أي أرض الله يقع ؟!
وهذا ـ مثلًا ـ قارىء ديوان عمر بن أبي ربيعة ، يجد ذكر كُسَابِ ، أو ياجـج ، ويتمنى لو يعلم موقعهما ، وما هما ؟ بل بل حتى قارىء القرآن
 . وأمشالهما

وكان لرسول الله ، للّ
. باسممائها
فها هو في غزوة خيبر يرفض المرور في طرق سمّيت له ، ثم يختار طريق مرْحَب .

وفي غزوة بدر يرفض المرور بين جبلي الصفراء ، ويعدل إلى طريق فيها طول ، لقبح اسماءٍ سميت له ، منها : مسلع ومحرىء وبنو النار .
 هذه الشواهد تدل على ما لعلم الجغرافيا من مكانة رفيعة ، فاللـائر في الأرض وقارىء الأحداث والكاتب والمؤ رخ وغيرهم لا غنى لهم عنٌ كتب توضح هذه المواضع ، وخير هذه الكتب وأفضلها ما استطاع الباحث العثور

على ضالته فيه بيسر .
ومن ميزات هذا العِلْم أنه غير قابل للدس والوضع او التحريف ، فهو عِلْم مكشوف يوضِّح أرضاً خحالدة ، فإن وجد من يضع فيه ما يوافق هواه فإنّ من يأتي بعده سيكذبه ، ويثبت - بالمشاهدة والرسم - غلط و ولط سلفه ، بخلاف علم التأريخ والأدب ، فقد يتوصل صاحب الغرض الى فلى غرضه فيهما بوضع أو دس ما يوافقي هواه .

فإذا سلمنا أن علم الجغرافيا عامة ، والمعالم خاصة، علم لا غنى للباحث والقارىء عنه ، وجدنا أن أقـربه متناولاً وأيسره للبحث هو هو فن المعاجم ، فالباحث يستطيع في أيسر وقت الحصول على على بغيته ، نظراً لتسلسل المواد على ترتيب الحروف الهجائية .
كما أن المعجم يعطيك معلومات محددة عن أعلام خاصة ، بعيداً عن الاسهاب والاستطراد .

لذا فقد جعلت هذا الكتاب معجماً ، وجعلت معلوماته موجزة ، ولكن إيجازها•موفٍ بالغرض المؤلف الكتاب من أجله .

فـالله أسال أن ينفع به كاتبه وقارئيه ، وأن يجعله خالصاً لوجهه .
"إنْ اللهُ لَذُو فَضْلِ عَلَى النَّاس, وُلْكِنَّ أَكْثْ النَّسِ لا يَشْكُرُون "ه .
" وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أنِ الحَمْدُ للِهُ زَبَ العَالِمينَ" .
المؤ لف
مكة المكرمة
في العشرين من ربيع الأول سنة 1E•Y للهـجرة المباركة .

وَكِّنِيَّ



بالهـمزة والموحدة وبعد الألفت نون :
جاء في قول أمرىء القَيْس : كــأنٍ أبانـاً في عرانين وَدْقِـه كبير أُناس, في
(OYA/Y: السيرة)
قلت : ويروى : في أفانين ، بدل عرانين • ويروى :
كأن ثبيراً، بدل أبان .
وأبان : أبانان ، يقال لأحدهما أبان الأخمر ويقال للآخر أبان الأسود ،وليس الأحمر أحمر باللون المعروف ولا
الأسود أسود باللون المعروف ، إنما أحدهما أشقر : بين
 وهما جبلان من جبال القصيم بنجد ، يمر والِمر وادي الرُمّة بينهما ، فيجعل الأسود يساره، والأحمر يمينه والأسود على الطريق من المدينة إلى بُرَيدة (1) والأحمر يناظره من الجنوب ، ومدن القصيم تقع شرقيهما .

الأَبْطح : بفتح الهمزة وسكون الموحدة ، وطاء مفتوحة وأخره حاء :
 حتى كثر القتل في الفريقين ، فحكّموا يعمر بن عوف البكري الكناني
( ا السی (
قلت : الأبطح : جزع من وادي مكة بين المنحنى إلى
(1) انظر كتابي ( الرحلة النجدية )

الحججون ، ثم تليه البططحاء إلى المسجـد الحرام ،
وكلاهما من المعلاة ، ثم المسفلة : من المسجد الحرام

وعلى الأبطح هذا المثل القائل :
"أختلط سيلُهـا بالأبطنح "
ذلك أن مكة كثيرة الشعاب التي تصب في الأبطح
فيختلط سيلها هناكُ ، وقد سمّي اليوم الشارع المار من المنحنى إلى ريع الحجون (اشارع الأبطح"، وهر وهو شارع واسع كثير العمائر والأسواق، ، وعليه طريق الحاج من

المسجد الحرام إلى منى .
الأَبْوَاء : على زنة جمع بِوّ :
ترددت في السيرة ، وجاء ذكرها في غزوة وَوَّان ، وهي
غزوة الأبواء .
والأبواء وادٍ من أودية الحجاز التهامية ، كثير المياه
 التقائهما وادي الأبواء ، كتكوّن وادي مر الظهران من من التقاء

 ببلدة مستورة ثم يبحر .
 للى المثقفنين ، وسكانه : بنو محمل من بني عمرو ، وبنو (1) أَيوب من الباديّة من بني عمرو أبْين : بنهِ النهمزة وقد تكسر ، وسكون الْموحذة ، وفتح المثناة (1) انظر عنها ॥ نسب حرب"

فوق ، وآخره نون ،وكأنه الأكثر بياناً :
جاء في سجح للكاهن "(سَطيح") حين سأله ربيعة بن نصر ملك اليمن عن رؤ يا رآها ، فقال سِطِيح : . . . لتهبطن أرضكم الحَبْش ، فلتملكنّ ما بين أبْيْن إلى
جُرُش .
" السيرة : 17/1
وكان (" أبين ") فيما يبدو إقليماً واسعاً ، وكأنه الزاوية الجنوبية الغربية من اليمن ، أي منطقة لَخْج وعَدَن وما
 ووقوع عدن فيه أو بجواره ، وفي ذيل السيرة أنه محخلاف من اليمن منه عدن ، وهو مطابق لما قدمناه ، وهو قول ياقوت في معجم البلدان ، وينتل ياقوت عن عمارة اليمني
قوله :

أَبْين : موضع في جحل عدن ، قد يقال : يْبِن أيضاً .
وأقول : هو اليوم موضع من جبل عدن كما ذكره عمارة ،
فلعل الاسم انحصر في هذا الموض الموم بعد قيام مخلاف

- لحج

ويقول السيد هــادون العظّاس : أَبْين منطقة زراعية إلى الشمال الشرقي من عدن ، يزرع فيها القطن الطويل
|التيلة
وجاء في (॥ طبقات فقهاء الزيدية «ه :
وإليه تضاف عدن لأنها منه ، وقيل : سُمّي بأبيْن بن زهير ابن الهميسع ابن حمير . وخلاصة القول : أنّ أَبْنَ منطقة معروفة اليوم قرب عدن
ذات زراعة وسكن .

كأنه تصغير أثل ، جمع أثلة الشجرة الدعروفة
جاء في رثاء قتيلة بنت الحارث أخاها النضر بن الحارث :

من صبح خامسة وانت مُوفّق
أبلغ بهـ مَيْتـاً بــأنّ تـحـِــة

ما إن تزالُ بها النجائب تخفق (1)
اليرة: :

اربـع فحيَ معـالَم الأطـلالِ
بالجزع من خُرْضٍ فهن بوال
فشراج ريمة قد تقادم عهدها
بــالسفـح بين أُثْتـــرٍ فبعـل
وهذه المعالم كلها قريبة من الأثيل .
وقد حدده المتقدمون بأنه بين بدر ووادي الصفراء ، مع أن أن بدراً من وادي الصفراء ، ولكنهم يعنون به قرية الصفراء

المعروفة اليوم بالواسطة .
بفتح الهمزة والجيم ،وآخره همزة :

جاء في قول ( عبد الله بن رواحة ه في موقعة مُؤتة :


[^0] أزلّ

أقــامـت ليـلتيـن عـلـى
(i) فاعقب
arvo/r: السيرة

وقرح هو ملينة العلا اليوم
 ويقال اليوم : جحبل حائل طيء
 زال معروفاً في الطرف் الشّمالي من سلسـلة جـل أجأ ، وهو
 الأكْرَدِ : لالذي نـات

جاء في النصى : ثُم أخحذ بهـما على الجلداجل 6 تُم على
الأجرد .
(السيرة:

قلت : يعرفـ اليوم بأُجيرد - تصغير - شُعبـ يصب في وادي ثقيب世 ، وثقيبب أحل روافل التاحة ، وهو ومرجح


IV

والمدالج، على طريق قديم قد هجر ، وهو طريق الهجرة . انظر تفاصيل أوفى في كتابي "على طريق الهجرة |"
 كيلًا ، قريبة من وادي الفرع، بل تصب مياهها فيه .

 الاسلام ، وهي مدينة كانت بفلسطين فاندثرت .

جاء في (معجم البلدان): وفي كتاب أبي حُذيفة اسحاق ابن بشير بخط أبي عامر العبدري : أن أجنادين من
 المسلمين والروم ، متشهورة . وقالت العنماء الـماء بأخبار الفتوح : شهد يوم أجنادين مائة ألف من الروم ، سَرّب هرقل أكثرهم ، وتجمع الباقي من النواحي ، ثم إن إن اللّ تعالى هزمهم وفرقهم. وفيه يقول زياد بن حن حنظلة : ونحن تـركنـا أرطبُــونَ مـطرّداً إلى المسجد الأقصى ، وفيه حُسُورُ عَشيّةّة أجنـادين لـمـا تـتابعـوا وقــامت عليهم بــــــــــــراء نسُـورُ

قلت : الرملة وبيت جبرين مديتنان معروفتان في فلسطين غرب بيت المقدس قرب الساحل ، وهما تحت الاين الاحتلال
 فلسطين ، وما سمعت أحداً ذكر اسمها . ولكنها بالتحديد ( بين بيت المقدس والساحل "

وقيل : أن جرهماً وقطوراء احتربت بمكة ، فخراد الئرج السميدع ملك ططوراء بالخيل الجياد فسمي موضع خرورجه أجياداً ، وخرج مُضَاض بن عمرو بجرهم من تُعَيْعْعان فقعقع السالح معهم فسمي قعيقعان بذلك ، فالتقوا بفاضح فهزمت قطوراء فقيل اقتضحوا ، فسمي فاضحاً .


أَحُدُ : بضم الهمزة والحاء المهملة ، وآخره دال مهملة : تردد
 أُحُد في السنة الثالثة للهجرة . وهو من ألشهر جبال
 ولأهل المدينة به ولى وحب ، وهم باب التدليل ! وقد وردت في نضله أحاديث ، ولونه أحمر جميل ، وهو داخل في حدود حرم المدينة . الأخاشب: جمع أخشب، وهو الجبل الخشن :
جاء في قول امرأة مؤ منة ترد على كعب بن الأشرف ، واسمها ميمونة بنت عد اللّ من بني مرير من بَليّي" (1) : تحنّن هـذا العبد كــنَّ تَحُنّنٍ

بكتْ عين من يبكي لْبْدٍ وأهله

وعُلُّت بمثليها لُؤيُّ بن غالِب(1)
(1)

## فليت الـذين ضرجّوا بـدمـائهم

يرى ما بهم من كان بين الأخاثِبِ
(السيرة: :
قلت : الأخاشب - هنا ـ جبال مكة ، فالجبلان اللذان عن يمين المسجد الحرام ويساره ، يقال لهما : الأخسُبان ، وهما : قعيقعان وأبو قبيس ، ويقال لجبلي منى أيضاً الأخشبان ، والجبلان اللذان يمر الحاج بينهما ليلة النفر من عرفة ، أخشبان أبضأ ، وهما حد المزدلغة مما يلي عرفة .
الأُخْدُود : وهو حفرة مستطيلة فالأرض كالخندق :

جاء في النص : فملأكوه - يعني ذا نواس - واجتمعت عليه حِمْير وقبائل اليمن ، فكان آخر ملوك جِمْير ، وهو صاحب الأخدود . (rI/r : السبرة

وليس هذا هو النص الوحيد الذي ذكر الأخدود ، ولكننا كما قدمنا لسنا معنيين باستقصاء النصوص إنمّا تحاريد التحيد
 آنذاك - الرئيسية (॥ مدينة الأخدوده) وهي اليوم آثار ذات
 المدينة ، بل وجدت الرماد فيه ، ووصفت ذلك ونك كله في في في في كتابي ( ( بين مكة وحضرموت " .
وليس في نجران من يجهل مدينةالأخدود ، وقد اقيمت بجوارها مدرسة سميت مذرسة الأخدود . وقد ذكرها الشَ في القرآن ، فقال : وِّقِل أصحابُ

الأخدود ، النار ذآتِ الوَقُود ، إذْ هُمْ عليها قُعُود ، وهم
. على ما يفعلون بالمؤهنين شَهُود
الأخشبان : ذكرا في الأخاشب

أَذَاخر : كانه جمع قلة للأذخر ، سُجر معروف ، جاء ذكره في غير


أذاخر
قلت : أذاخر جبل تضاف إليه الثنية ، فيقال ثنية أذاخر ،
وهذه الثنية تهبط على الأبطح من الشمال عند الخرمانيّة ،
 السِّذْر ، ويعرف اليوم بالصُّفَيراء ، حي من من مكة ، الصّ وقد وضعت اليوم في اسفلها من جهة الصفيراء المجزرة ، نقلت اليها من الحُحُجون . والعامة - اليوم - تتول : ॥ ذاخر " بدون ألف في الوله ، ويسمون الثنية "ريع ذاخر "، وذكره بلال فجعله " إذخر " ليستقيم له وزن الشعر ، فقال :

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة


وكلها قد ذكرت .
بفتح الهمزة ، وسكون الذال المعجمة ، ويعد الراء حاء
مهملة :
قرية أُردنيّة تجاور الجرباء ، وقد استوفي الحديث عنها في الجرباء وبهـاوبـالجـربـاء كان أمر الحكمين بين علي همعاوية ، على الرواية الراجحة .

وقد افاض الشُعراء في القول في قضية الحكمين بأذرح فأورد ياقوت منها عدة أبيات، وفي هذا الكتاب لا لا يعنينا


أذرح
أَذْرِعات : بنتح الهـمزة وسكون الذال المعجمة ، وكسر الْراء ، وعين مهـملة وآخره مثناة : فوقه

جاء في قول شاعر من أهل المدينة ، يذكر جلاء اليهود :
وأَجْـَنَى النَّضِيــرَ إلى غُى
وكــانـوا بــدارٍ ذوي زُخـرفـ
إلى أَذْرِعــاتٍ رُدَافَى وهـم

(lav/r : السيرة)
قلت : خاض المتقدمون في موقع أَذْرِعات ، فاتفقوا على


البلقاء ، وقائل إنها من حوران .
وأَذرعات وقد تسمى " أَذْرع" هو الأصل في اشتقاقها :
 السورية ، قرب مدينة (ٍ درعة )، شمالًا يدعها الطريق يساراً وانت تؤم دمشق ، وهي من اعمال مرينة مدينة درعة . بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال المهمملة ، وآخره الأُرْدُنٌُ :
نون مشدّدة ، ولا ينطق الا معرفاً بالألف واللام : جاء في النص : فـحدثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كعب القُرُظي - اليهودي - قال : لما اجتمععوا له ، ونيهم أبو جهل بن هشام، فقال وهم على بابه : إن محمّداً يزعم

أنكم إن تابعتموه على أمره ، كتتم ملوك العرب والعجم ،


تلت : قبل أن نصف الأردن على حاله اليوم يجمل أن نذكر شيئاً مها ذكره المتقدمون عنه ، وأحسن ما ما جاء فيا في كتب أولئك المتقدمين ما ذكره ياقوت في معججمه ، قال : وهي كورة واسعة منها : الغور وطبرية وصور وعكّا ونا، وما بين ذلك . وقال ابن الطيّب :هما أُردُنَّان ؛ أُردنّ الكبير


 طبرية ويمر نحو الجنوب في وسط النور ، النيّ فيستي ضياع
 والعوجاء ، وغير ذلك (1)، ، ويجتمع هذا النهر ونهر اليرموك فيصيران نهراً واحداً ، حتى يصب في البحيرة


 أيضاً : أَفيق ، وَجَرَش، وقُدْس ، والجولان . فإِذاً كان الأردن إقليما كبيرأ من بلاد الشام يمتد من البحر الميت
 الأبيض غرباً ، ويشمل من الشُرق إقليم البلقاء حيث كانت جَرَش قصبة تلك الكورة .
(1) لا لألردن . هذه المدن والقرى معروفة ما عدا قراوا فلم أتبينها وما سمعت ها ذكرأ في
 بیضه يتع دمشت وبيضه ينتع بيروت وآخر يتبع بيت المقدس . وبعد أن وضهت الحرب العالمية الأولى أوزارها وأغار المتصرون فاتتسموا بلاد العرب العبا غنائم حرب ، توجه الأمير عبد اله بن الحسين - الملك فيما بعد- الى بلاد الشام فنزل معان من أرض الشراة ،
 فسميت هذه الإمارة إمارة شرق الأردن ، ذلك ان الأرأردن أصـح علماً على النهر الذي ئائذل من بحيرة الحولة ويصب في البحر الميت، وهنه الامارة تنشمل الأرض الواقعة الى الشرق من ذلك النهر ، وبالتحديد : من المدورة - سرغ
 الأردن غرباً إلى أعماق صحراء العرب شرتأ ، وتطل على

 م كان الجيش الأردني كد استطاع أن يحانظ على جزء
 وجين والخليل واريحا ، ومدنأُ كيُيرة اخرى . فاختار أهلم التسّم المحرر من نلسطين الانضمامالى شرق الأردن فتكونت المملكة الاردنية الهاثمية ، وسميت منطقة شرق الأردن الضفة الشرقية ، وسميت المنطةة المحررة من فلسطين الضفة الغربية
غير أن الحرب عادت مرة انانية بين العرب واليهود ، أثاربها من لا يعرف إمكانياته وليست لديه خبرة بئئون العرب اليوم وقدراتهم ، فاحتل اليهود ما كان باقيأ من فلسطين سنة

وظل العرب بعد ذلك ولا يزالون يستجدون العالم ويقدمون الاحتجاج تلو الاحتجاج غلى احتلال بني صهيون أرض فلسطين


أرض بابل : انظر قرطاجنة ، وبابل .
 ما خرج له ، حتى اذا كان بأرض خَتْعْم عرض له نُ نُفَيل بن
 تبعه من قبائل العرب ، فقاتله فهزمه أبرهة . . الخ


قلت : أرض خثعم كانت وما زالت بين جُجرش وبيشة فإلى شعوف السراة وإلى البياض شرقاً ، وكان النـ النسابون يقولون : خثعم سميت بجبل نزلته ، وقال آخرون اليان : تخثعموا اي تلطخوا بالدم لحلفع عقدوه بينهم ، ولا خلاف انـف



 الالسلام حتى سميت „ شهران العريضةه وانفصلت في في التسمية عن خئعم ، وكذلك أكلب فيقال اليوم : شهران وأكلب وخئعم ، فتشهران لها خميس مشيط الى الى بيشــة وأكلب في بيشة ، وخثعم بين الباحة والنماص ، وأكبر بطونها .اليوم شمران والعليان .

أرض بني سُلَيم :
جاءت في قوله : وغزوة أبي العوجاء السُّلُمي أرض بني سُلَيم ، أصيب بها هو واصحابه جـميعاً .
(TIY/Y: السيرة)
قلت : أرض بنني سُليم كانت واسعة شاسعة ، تشمل
معظم حرة الحجاز من جنوبي المدينة إلى شماللي مكة ، وهي الحرة التي كانت تسمى حرة بني سليم ، ثم تنساب ديارهم مشرقة حتى تصل إلى اللَّفينة وحرة كشَب ومشارفها الشرقية والى قربس الـرّبَذَّة ، ولكن المق يبدو ـ هي الأرضى القريبة من مهلد اللذهب ، فالغزوة كانت

هناك
'أرض العراق : جاءت في النص : فلما ملك ابنه حسان بن تُّبَّن أسعد أبي كَرِب سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهـم أرض الْعربِ وأرضى الاعاجم ، حتى إذا كانوا :بتعض أرضى العراق ـ قال ابن هشام : بالبترين ، فيما ذكر لي بعض اهل العلم - كرهت حِمْير وقبائل من اليمن المسير معه . . إلخ ( YA/L السيرة (

قلت : العراق ، الأرض التي يحجري فيها نهرا دجلة والفرات ، وقل يقال : العراقان ، فيراد بهـما البصرة والكوفة ، وكان يقال : العراق : أرضن بابل ، وبابل معروفة من العراق ؛ وهي اليوم دولة من دول العرب عاصمتها

بغداد ، اما قول ابن هشام : بالبحرين :
فالبحرين ليست من العراق ، غير ان اهل الحجاز كانوا يسمون اللـاحل عراقاً، فاختلط عليهم ، واسم البحرين كان يطلت على ساحل نجد بين قطر واللكويت .

والعراق - اليوم - غير محهول ، ولكن أوردته هنا لالتزامي بتحديد كل موضع ورد في السيرة ،وفي هذا الكتاب ذكر

- لكثير من مدن العراق

أرض العَرَب :
جاءت في النصس : . . . وكان موقع أصل ذلك الدين دين عيسى - بنجران ، وهي بأواسط ( أرض الثرب ) ون في

ذلك الزمان .
قلت : أرض العرب في كتابات المتقدمين يقصد بها جزيرة العرب ، وقد التتلفوا في حدود هـو هـه الجزيرة ، فمنهم من قال : هي ما با بين البحر الأحمر والخليج
 الحدود ، غير انه قال : تمتلذ شمالا ، يحدها من الشرق ولد الفرات،ومن الغرب نهر الأردن، فتشمل بذلك بلاد باد الشام الشرقية ، مثل : البلقاء وحوران وما شمال شرقي دمشق ، ههذه آرض العرب التي جاءهم الاسلام وهم سكانها . وكتاب اليوم يقولون (ابلاد العرب)" ، ويقصدون :الجزيرة العربية والعراق وكل وبلاد الشام . واذا اضافوا ورا عوب إفريقيا ، قالوا : العالم العربي

الأرض التي يأكل أهلها الناس : انظر قرطاجنة.

أَرِيك : بفتح الألف وكسر الراء، ومثناة تحتية ، وآخره كاف .
ذكر في مجدل
أُرَيْنق : كتصغير أرنق ، لعله من الرنق ، وهو الطين الذي يخلفه
السيل :

جاء في قول خَوّات بن جبير الأنصاري يرد على عباس
شعره الذي قدمناه في الشظاة :
تُبكُي على قتلى يهودَ وقد ترى
من الشّجوِ لو تبكي أحبّ وأقربا
فهلخ على قتلَى بِلى أُرَيْنِ
بكيتَ ولم تعول من الشجو مُسْهبا

قلت : لم أر من تعرض لأرينق هذا فحدده ، وواضح من
 مرداس رضي اللّ عنه ، فأراد خصمه ان يذكره بهم . وعباس قال شعره في بكاء يهود قبل إسلامه ، وقد اسلم بعد ذلك وحسن إسلامه فاصبح صحابياً .

إساف ونائلة : كانا صنمين على موضع زمزم ، ينحرون عندهما . وكان

ونائلة بنت دِيك ـ فوقع إساف على نائلة في الكعبة ،
فوسخهما الله حجرين
(AY/L السيرة)

وقد نصبت جُرْهم إسافاً ونائلة ليعتبر بها أهل البل البغي
والفجور ، وكانا عبرة لمن اعتبر فلما طال الأمد عبدوهما فيما عبدوا من الأصنام ، ثم ذهبا مع هبر هول وأمثاله ، بعد الفتح ، فلا يعرف اليوم لهذه الأصنام موضع ولا أثر

أشمذان : مشنى أشمذ : ذكرفي كلمة (| السِّر )، ،وهومن أشهر جبال ما بينخيبر والمدينة
الأصافر : الأصابع (ذات . ) : ذكرت فلة في ( عذراء )

بكسر الهمزة وفتح الضاد المعجمة ، وآخره ميم، جاء ذكره في احدى الغزوات ،وهي غزوة (بطن إضم ) . (السرير: : )

قلت : إضَم ، هو وادي المدينة إذا اجتمعت اوديتها
 الوادي (الخُخلَيل)" إلى أن يتجاوز كتاني وهي غير كتانة غَيْقة - فيستّى الوادي ( و وادي الحمض " الى الى أن يصب في البحر بين الوجه وأم لج
هذه اسماؤ ه اليوم ، أما اسمه قديماً ، فكان يسمى إضماً منذ اجتماع تلك الروافذ إلى أن يصب في البحر م الْ
الاَضْوُج : كأنه جمع ضوج :

جاء في قول كعب يرثي حمزة وشهداء أُخَد : وقتــلاهُمُ فــي جــنان الـِنـعـــم كِـِـرامُ

بمـا صبروا تحت ظِلٍ اللَّواءِ
كـواء الرسـول بــــي الأضوج.
(السيرة: : (ra/r
وجاء في فسره في حواشي السيرة : أنه جانب الوادي ، وجانب الوادي كثيراً ما يكون سفح جـي امِل ، أي إنه مثل الجَر ، الآتي، وهو يقصد وادي قناة من جانب أُحُد

حيث قبر حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه . وأورده ياقوت بفتح الواو ، وأورد البيت الأخير مسقطاً البيت الأول وبيت قبله ورد في السيرة ، ومهمما يكن فالمكان من جانب

أُحُد حيث دارت المعركة وردير
أُطْرِّا : كأنهّ امر للْنُنين :
جاء في قول عبد الله بن أبي أميّة المخزوومي ، يخاطب


المغيرة :
إني زعيم أن تسيروا فتهربوا
وان تتركوا الظَّهران تعوي ثعالبٌه
وأن تتركوا ماءً بجِزْعةِ أَطْرِا
وأن تسألوا : أي الأراك أطايبه
(السيرة (11/1)

وقال أبو ذؤ يب اللُهُلَي :
على أطْرِقــا بـاليـاتُ الخيــا
مر ، إلاّ النمــامُ وإلاّ العِعِيُ
ولم يتفق المتقدمون على تحديد له، غير أنه لا شك من نواحي مر الظهران ، وقد يكون كان كان بان بين ديار خزاعة وهذيل ، حيث

الجموم وجنوب مكة ، ولا يعرف اليوم .
أُطْذَح (ذات . . ) :

جاءت في ذكر غزوات النبي ابن عُمير الغِفاري (ذات فَأَطْذَحرٍ ) من أرض الشام (TYI/X: السيرة)

كذا قال : من أرض الشام ، وكان الأقدمون ـ يرحمهم
 المكان ، وصاحب السيرة ما كان معنياً كثيراً بتحديد المواضع ، إنما كان يهمه الحدث ، وحاح وكانت أرض الشام عندهم ما تجاوز تيماء شمالاً أي على بعد نيّف الحـو وستمائة كيل شمال المدينة ، وهو باتفاق الجغرافيين من أرض الحجاز لا من أرض الشام ، حيث عد بعضهم معان من
 الأعرابية : كالمنسوبة: الى الأعرابي ، وهو ساكن البادية : انظر قرطاجنة .
كل حروفه مهملة ، وبين العين والصاد واو : جاء في النص الذي ذكرناه في المُنقَّى • وهو وادٍ يشرف عليه من الغرب جبل ( وَعِيرة ) وفيه مطار المدينة اليوم ، يصب في وادي الشظاة | صدر قناة ه من الشمال ، شمال شرقي المدينة على IV كيلًا . المد وعندما عُبّد طريق الشام سلك فيه ، وفيه يفترق طريق الشام عن

طريق القَصِيَم

ورد في لامية أبي طالب ألتي ذكرناها في الحجر الأسود ،
وبالمشعر الأقصى اذا عمدوا له

إلال إلى مغضّى الشَّراج القوابل (TVE/1 (السيرة)

قلت • إلال ، جبل عرفة ، وهو أكمة مرتفعة في الجهة الشرقية الشمالية من عرفة ، وكان يسمى (النابت) أيضاً الأنه كالنبتة في الأرض السهل ، ويسمى اليوم جبل عرفة وجبل
 حمدت اللِّي منعني من ثقيف ومن بني سفيان
بَعَـد صكَّوْ على الجيش الأغبـرماش ماويَّهـه
عَطَوا بِيْ من يماني القُرَين ومن طرف نعمان
مُكتَفـةٍ يديَّهْ بـالحبـال وطُلْتِ رجليّـه

بالتحريك ، وآخره جيم :
جاء في النص الذي ذكرناه في عُسفان ، وفي خبر
. مهاجرته
ويعرف أَمْج اليوم بحُليص : وادٍ زراعي على مائة كيل من مكة شمالاً على الجاد وقد أفضت عنه القول في المعجم

كان من ديار كنانة،ثم آل إلى حرب،وهم سكانه اليوم
أَمرَ ( ذو . . ) : بالتحريك

جاء في قول ابن اسحاق : فلما رجع رسول الله وِّمَ ، من




قلت حدده الاقدمون قرب النُّخْمِل، والنُخَيْل : بلدة ووادٍ شمال الحناكيّة غير بعيد ، إذا سرت من الـو المـينة على طريق نجل فقطعت مسافة نحو من تسعين كيلاً فرق درب النُّخْمْل يسارك ، وهو من هناك على قرابِ

كيلّ
-ولم أجد من يعرف (اذا امر) اليوم
أنصاب الحرم :ترد كثيراً في السيرة .
وهي أنصاب مبنية من الحجارة ، المجحّصة ، على
جوأنب الطرق الخارجة من مكة ، فما وراؤ ها حِّلّ ، وما دونها حرام • وهي حدود موروئة من عهلد قريش الطـن أقرها رسول الله وتِّنّ ، وحافظ عليها المسلمون على مرّ


أَنْصِنا : كورة من مصر في الصعيد شرقي النيل ، خَّجَت علماء نسبوا إليها ، جاءن مـاء مقرونة مع حفن في النص ، انظرها (السيرة: ص (IV/1) - نسِّا

أَوَان (ذو . . ) بفتح الهمزة والواو وألف قبل النون :
جاء في قصة مسجد الضّرار ؛ قال ابن اسحاق : فلما

 ومعن بن عدي ، فقال : انطلقا الى هذا اللمسـجد الظالم أهله فاهدماه ، وحَرِّاه . ويقول ابن اسححاق - أيضاً - :

ذي أوان : بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار انـ (or. ، orq/r: السيرة)
(1) قال ابن النجار :ذولوان. وأظنه تحريفاً

قلت : حدده ابن اسحاق بساعة من نهار ، وهذا يعني أنه
غربي المدينة على طريق العائد من تبولك ، ونقل ياقوت
 البكريي . ولاقول فيه غير قول ابن اسحاق ، إلاّلا أن البكرى شكّك في صحة الاسم وقال : أظنه ( أروان ) ثم ألمح الى بئر ذروان ، ولا يعرف اليوم بالمدينة . الأوْرَال : جمع ورَل ، وهو حشرة تشبه الضب : ذكرت في (بُسّ ) .

انظر قرطاجنّة والقدس . كأنه جمع وُطَس :

جاء في ذكر يوم حُنَين ، قال : سَأَلْ دريد بن الصَّمَّة :
 لا خَـْزن ضِرس ولا سهل دَهس .
(السيرة: : (
قلت : وقول دريد هذا حــدا ببعض الباحثين ان يظن أن أوطاساً من حُنْين ، وليس الأمر كذلك ، بلك هِ هو بعيد عنه ، فأوطاس سهل يقع على طريق حاج العراق إذا أقبل من نجد قبل أن يصعد الحرة ، فالحاج ، حا تسهل من كشب مر بطرف وَجْرة الشمالي ، ثم في غَمْرة ، وبها بركة تنسب الى زُبيدة ، ثمـيجز ع وادي الـعقـيـي ـوليس
 ضفة العثّيق اليسرى ، ثم يصعد الحرة فيرد الضرِينة الميقات ، فهي شمال شرقي مكة ، وششمال بلدة عشيرة ، وتبعد عن مكة قرابة ( • 14) كيلا على طريق متعرجة ، .

وكان حاج العراق يخرج من مكة على طريق واحلدة هي
 البصري يميناً ،والكوفي ثم البغدادي يساراً ه
ذكرت في : الحرَّة الَّرجْلاء .

بفتح الههزة وسكون المثناة تحت وفتح اللام وهاء : جاءت في النص الذي ذكرناه في „ آككوثر ه، ،وذكرها في كتب التأريخ مستفيضِ ، وتعرف اليوم باسم ( العَقَبة ") هِ ميناء المملكة الأردنية الهاشمية ، على رألى خليج
 يزدحم بالسفن ، وبها فنادق ومتنزهات على الشاطيء وخليج العقبة احد شعبتي البحرالأحمر
وقد أفضت الحديث عنها وخليجها والبحر الأحمر في" معجم معالم الحجاز " .
ولها ذكر فيما قدمنا في رسم (جرباء ) . وكان الاسم يطلق على كعبة كأداء تأتي المدينة من الجنوب ، وكان فهها يسمى البُرُيب، ، ثم أضيفت المدينة إلى تلك الكّ
 هـ الحد الفاصل بين المملكتين الأردنية والسعودية ، فكان الين المخفر السعودي بجانبه القبلي ، وكان المخلئفر الأردني بجانبه الشمهالي ، وكنت أتردد آنذالك على العّلى العقبة ، ثم عدلت الحدود بين الدولتين فلدخل في الأردن . ذكرت في (المسجد الآقصى" :


باب : ورد في السيرة وشروحاتها ذكر بعض الأبواب ، كابواب
المسجد النبوي والمسجد الحرام ، ولكن هذه الأبواب تغيرت مع تجدد عمارات المسجدين ، فلم يعد يعرف معظمها ، ولم تعد لمعرفتّه فائدة .

وفي المعجم ذكـرت معظم هــنه الأبواب ، وخـاصة المعروفة منها .

باء ان موحدتان بينهما ألف ، وآخره لام : جاءت في قوله
 (1) () وماروتَ


قلت : هي مدينة العراق العظيمة ذات التأريخ المجيد ،
 عجائب الدنيا القديمة السبع . وقد اندثُرت بابل ، ولكن آثارها لا زالت باقية يؤ مها مئات السياح يومياً اليا

تقع أثار بابل بين النهرين ، وهي الى الفرات أقرب ، في الجنوب من بغداد ، وإلى الشرق من كربلاء ، بججوار مدينة الحلة ، والطريق الغربية بين بغداد والبصرة تمر بآثار بابل
بلفظ البارق الذي يبرق في السحاب :

موضع على شاطىء الفرات يقرن مع الخورنقوالسدير قالوا: هو ماءُ ، وهو الحد بين القـادسية والبصرة ، وهو من أعمال الكوفة .
( معجم البلدانّ )
(1) البقرة :

قلت : لا أرى لذكره مع القادسية والبصرة مناسبة ، فهو لا شُك من الكوفة قرب الحيرة والخورنق والسدير ، فهو يذكر في الشُعر مع الاخيرين :
( بين الَحَوْرَنَتْ والسدير وبارق "

فقربه منهما يساوي قرب أحدهما من الأخر ولا أراه يعرف اليوم ، وانظر : اللـدير ، والخورنق
البَّراء : ذرت فرت في غ .

كذا ورد في النصوص القديمة بضم الموحدة وسكون الحاء المهملة ، وعلى صيغة زنة فُفْلان : جاء ذكره في سرية عبد الهن بن جحش الى نخلة .
(r.r// : الــرة)

وهو جبل يضرب إلى الخضرة والسمرة ، بين وادي خَجْر الدعروف قديماً بالسائرة ، ومّرّ عُنْبب المعروف اليوم بمرّ
 شرق مدينة رابغ على( •ه ) كيلًا . وهو في ديار زُبُيد من
حرب .
بَحْرة الرُغاء : ذكرت في قَرْن .

البَحْرَيْن : بلفظ مثنى بحر:
جاءت في النص المذكور في (أرض العراقه هِ
 بين قطر والكويت ، وكانت هُجْر قصبته، ، وهي الُْهُوفِ
 اسم الأحساء حتى نهاية العهد العثماني ، وانتقل اسم

البحرين الى جزيرة كبيرة تواجه هذا، الساحل من الشرق ، هذه الجزيرة كانت تسمى (أُوَال )، وهي إمارة الـيارة البَحْرين اليوم . وعندما تكونت المملكة العربية السعودية أطلق
 الدمام قاعدتها ، والاقليم من الأقاليم العامرة ، كثير المدن والمياه والسكان ، ومن أهم مدنه : الهُفُوف ، والمبّرز -
 والُُخبرَ، والدمام : القاعدة ، والجُبيَل، وسَيْهات ،ومدن أخرى عديدة .

وفيه منابع البترول ، وموانىء تصديره ، ومصاف للتكرير
 البحر ، وبالرياض بسكة حديد وطريق مُزفتّة .

بَدْر : بينتح الموحدة وسكون الدال المهملة ، ثم راء :
ذكرها في السيرة كثير ، وشهرتها تغني عن تعريفها ، فيها
، حـدئت المعركـة الفـاصلة بين الإيمـان والإلحـانـاد والمسلمــون يحتفلون بهـا كــل يـــوم (IV) مـن الا رمضان ، في جميع انحاء الديار الاسلامية . كانت ماء
 قرية ، وكانت على طريق القوافل القادمة من الشّام ومصر على الساحل الشرقي للبحر الأحمر ، ولما انتشا النشر الاسلام في تلك الديار صارت محطة للحاج ، وهي اليوم بلدة بأسفل وادي الصفراء ، تبعد عن المدينة (100) كيلا

 بالقرب منها بلدة (॥ اللايس ") ومنها اليوم يجلب السمك الدك

الى بذر ، وسكانها حرب ، غالبهم بنو صبع ، وبها وارئ
 وسأحل الجار .

بفتح الباء الموحدة وسكون اللراء وآخره كاف : جاء في قول عثمان بن مظعون رضي الله عنه :

أَتَيَمْ بن عَمْرو لَلَّنَي جاء بغضه
ومن دونه الشَّرْمـان والبَرْك أكتـع
(rYY/ السيرة)
قلت : عثمان قال ذلك وهو في بلاد الاحباش ، واعتقد


 خارجاً من مكة فقال :


وأصبـح وادي البِـرْك غَيْـــاً مـديمــاً
وهو اليوم معروف بهذا الاسم بلدة مرفأ على الساحل ، جنوب مكهّعلى قرابة ( • • 7 ) كيل ، ولها وادٍ يسمى بهذا
 كالنعنع ، وأهل الحجاز يسمونه ( البُعُيثران "، أما الشَّرمان فلا شك أنه يقصد شرماً أو يقصد البحر فثناه ليستقيم له الوزن .
 جاءت في قول عباس بن مرداس في يوم حُنين :

ركضنـا الخَيـلَ فيهم بَيْن بُسْ
إلى الأورال

(السيرة:
قلت : في هذا النص :
1- بُسَ : حرة تشرف على بلدة عُشَيرة من الشُمال ،
 حـرّة الحجاز مما يلي الطائف ، وهي وار واقي ديار عتيبة .

- Y قول البكري : ضفرة دون مكة ، وقول إبن مقبل : يا هل ترى ظُعناً كُبَشــةُ فيهُمُ
مـــذنـبـات الـخــلّ مـن أورال
لعله يقصد ثنية خل ، وهي تنظر الى حدود الحرم من جهة نجد . ولم أجل من يعرف الأورال اليوم . بُصْرى : بضم الباء الموحدة ، وسكون الصاد المهملة ، وراء مقصور :
 طالب الى الشام ، فلما نزل الركب پ٪ بُصَرى "ه من أرض الشام ، وبها راهب يقال له بَحيرى .. إلخ الـ (1^•/ السيرة)

قلت : كانت بُصَرى مدينة حوران ، وهي في منتصف

( درعة ") التي احتلت محلها حتى ظن بیض الناس أنها هي ، وبُصرُى ودرعة داخل حديلي حدود الجمهورية "السورية على أكيال من حدود المملكة الأردنية الهاشمية الشمالية

وحوران : إقليم من بلاد الشام يشمل معظم المنطقة الواقعة بين عَمّان ـ قاعدة البلقاء ـ وبين دمشّق التي يعدها يـا بعضهم من حوران .وطريق آثار بصرى يخرج من من ميرينة درعة باتجاه الشرق ، وهي قرب السفور السوح الغربية لجبل الدروز (اسمه اليوم جبل العرب) .

بفتح الموحدة ، وسكون الصاد المهملة ، وراء ثم هاء :
ذكرت في النص الذي ورد في ميسان ، وهي من اعظم الددن التي قامت في صدر الاسلام ، اختطها المسلمون عند فتح العراق ، فقيل إنه لم تبق قبيلة من العرب لم يكن منها في البصرة حاضر . واشتهر احتل مكانة عكاظ في الشعر ، وقيل ما رأى العرب مالئ مدينة أقرب إلى البدو والحضر معاً كالبصرة ، فغربيها يمتد في صحراء العرب القاحلة متصلًا بالفلاة ، وشرقيها يسفح عليه شط العرب وتظلله النخيل ، فكان العربي يستطيع ان يسيم ماثشيته في غربها ويزرع في شرقها وشمالهالها . وعندما جاء التدوين كانت للبصرة مدرسة في في النحو تضاهي مدرسة الكوفة ، ثم تأخرت على مر مر العصور ،
 العراق ، تقع على الشاطىء الغربي لثط العرب قرب مصبه في الخليج . اهم صادراتها التمر ، وسكانيانها من العرب الأقحاح • وفي مادة القادسية نشرنا مخططأ تظهر فيه البصرة ، فانظره .

البطاح : جمع بطحاء :
جاءت في قول الحُصين بن الحُمام المُرّي : ندمت على قول مضى كنتُ قلتُه تَبَيَّنْ

فليت لساني كان نِصْفين منهما :
بكيم ، ونصف عند مدجرى الكـواكب
أبــونــا كِنــنيّ بمكَّــةَ قـبــره
بمعتلج البـطحـاء بين الأخـاشب
لنا الرُّبْ من بيت الحرام وراثةً
وربع البطاح عند دار ابن حاطب
وكان الحصين بهذا الشُعر يعقب على قول له تقدم يقول
فيه :

(1) برئْنا إليكم من لؤ ي بن غالب

وكانت عوف بن سعد بن ذبيان الغَطَفانية يدعون أنهـم بنو

 يعترف في شعره الأخير أن عوفاً من قريش . أنظر ذلك في معجم قبائل الحجاز الحير

وكانت قريش تقسم إلى : قريش البطاح ، وهم سكان مكة ، والبطاح : مسايل أوديتها . وقريش الظواهر ، سركان ظاهر مكة كمنى وعرفات والمغمس :

البَطْحَاءُ : وهو اسم يطلق على كل واد شقه السيل فجعل أرضه كالرمل :

جاءت في قول الحُصين بن الحُمام الُمرّي الغطفاني ،
وكانت بنو مرة بن عوف تدعي النسب في قريش (1) :
أبـونــ كنــنيّ بمكــة قـبـره
بمعتلج البـطحـاء بين الأخـاشب
( الـيرة: : 1 (
وكانت البطحاء علماً على آجزء مسن وادي مـكــة، هو : بين الحججون الىى المسججد الحُرام ، ومنها الغَزَّة وسوق الليل . أما في عصرنا فقد عبدت فذههت البطحاء . فاذا ذكرت بطحاء مكة فهي هذا الموضع ، أما بطحاء قريش فهي غير هذه ، إنما هي مكان قرب جبل ثور . وقد ذكرت في (( معالم مكة التأريخية والأثرية " بَطْحاء ابن أزهر :

ذكرت في ذي العُشيرة .
: بُعاث : بضم الموحدة وتخفيف العين المهملة ، وآخره مثلثة ،وقد قيل باعجام الغين ، ولاأراه شيئاً .

جاء في مواضع من السيرة ، وهو موضع قرب المدينة دارت فيه حرب بين الأوس والخزرج ، عرفت بيوم
. بعاث
ولم يستطع المتقدمون تحديده ، نقالوا : على ليلتين من

المدينة ، وهذا قول مشكوك فيه ، لأن بلاد بني قيلة ما
 وهذا معقول ، فهو في دائرة بلاد الاوس والخزرج ، الذين سموا فيما بعد بالأنصار ، فتركوا الفتن فماتت بعاث بموت الفتنة ، ولا آحد من اهل المدينة يعرف بُعاثاً اليوم ، غير
 الأشرف ، حيث قال محمد بن مسلمة (1) ، بعد قتله ـ :
فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد ، ثم علم على بني قُريظة ، ثم على بُعاث حتى أُسندنا في حرة العُريض ، وهذا يحددها في الشمال الشرقي من المدينة في الطرف الغربي الشمالي من نخل العوالي اليوم . ذو بُقَر : بالباء الموحدة والقاف والراء ، محركاً : جاء في قول عمرة بنت دريد بن الصَّمَّة ترثيه عفت آثــارُ خَيْلِك بعــــ أَيْن بــني بــَــرٍ إلى فيف النّ (السيرة) :

قلت : ذو بَقِر، موضع على طريق الحاج العر|قي بين
 السليلة التي لا زالت معروفة هناك ، وذو بقر قد يدخل
 حلدنا ، وسألت عنه بعض بني حرب الذين يلـين الـينون اليوم اللسليلة والربذة فلم يعرفه ، إلاّ أنه قال : أبقار ، قرب السَّلِلة . أما فيف النهاق ، فيبدو أنه كان بعيداً عن ذي

بقر في الجنوب ، وتلاع النهاقة هي اليوم - فيما سمعت من نواحي ما بين السوارقية إلى عُشيرة ، وهي مسافة ليست صغيرة ، ولكن لم استطع تحديد تلاع النهاقة في هذا الحيّز ، وظهرت أبقار في مخطط نشرناه في مادة الوَّبَذْة ، في معحجم معــالّم الحجاز

على وزن فَمْلاء من البقعع : بَقْعاء : ماء ذكر في مادة النقيع ، ولا أظنه يعرف اليوم . بنتح الباء الموحلة ، وكسر القاف ومثناة تحتية وعين

مهـملة :
جاء في ذكر إسالام ثمامة بن أثال الـَنْفي ، من بني حَنِيفة
بن لجيم من ربيعة .
تُم قال النبي يوماً : أطلقو| ثمامة ، فلما أطلقوه خرج حتى أتى الْبَيع ، فتطهرَّ فاحسن طهوره ، تُم أقبل فبايع النبي صلى وئِّ ( السيرة : ( / (

قلت : البقيع : مقبرة أهل المدينة ، به دفن أجلة الصصحابة وزوجات رسول الله وبناته وابناؤ هن . وهو مطلع اللتـمس من المسـجد النبوي يرى رأي العين ، كثير من المسلمين يزوره بعد زيارة خير البشر ؛ وريقال له : بقيع الغرقل .
بَاْذِح : بَلْلَح :

جاء في شعر أميّة بن أبي الهَّلت ، يرثّي فتلى بدر ؛ ومنها
 إلـى الــمئــــن هـــن الـلـواقــحْ

## 

صــدرات عــن
(السيرة :
قلت : أراد ( بلدح" فجمع، وبلدح هو : وادي مكة الثاني ، يسمى اعلاه عند حراء وادي العُشَر ، وكار ، وكان على عهد الأزرقي يسمى ( مكة السدر ") فاذا توسط بين مكة

 ويسمى اليوم وادي أم الدود ، وغُيِر اسم أم الدود الدي إلى الدي أم
 وادي المقتلة ، ثم يصب في مر الظهران على مرأى من الحُذَيبية شمالًا

بفتح الباء وسكون اللام ثم قاف ، ممدود معرف : جاء
 قال : . . . حتى انتهى الى الى راهب بِمَيْفَعةٍ من أرِّ البَلَقَاء كان ينتهي إليه علم أهل النصرانية فيما يزعمون . ( $\mathrm{Yrl/L}$ : السيرة)
قلت : البَلْقَاء ، إقليم من أرض الشام في المملكة الأردنية



 ويشرف إقليم البلقاء على الغور الأردني غرباً ، ويتصل ببادية الشام وصحراء العرب شرقاً ، ومنطقته جبلية عالية ،
(1) انظر بصرى في كتابي ॥ رحلات في بلاد العرب" .

وانظر الحديث عن عمان ، والبلقاء بقبائلها وجغرافيتها في كتابي رحلات في بلاد العرب وهي مركز الثقل في المملكة الهاشمية الأردنية"

بضم الموحدة وبعد الواو ألفـ ثم طاء مهملة : بُواطُ : جاء في النّص :
 حتى بلغ بواط ، من ناحية زضضوى ، ثم رجع الى المدينة. ولم يلق كيداً
(السيرة (
قلت : بواط : بواطان ، واديان أحدهما يصب في اضم غرب المدينةعلى قرابة (00 ) كيلاً ، والأخر يقاسمه الماء من رأسه ويصب في فُرُعة ينبع غرباً ، ورأساهما ينحدران


 نراه وادي الصفراء ، على طول تلك الطريق ، وقوله : حتى الط بلغ بُواط، كذأ في الأصل ، وهو واجب النصب لأنه وادِ معروف ،وكان يمكن ان يقال : حتى بلغ بـلغ بواطاً الغوري ، أو بواطأ الجلسي
البويرة : تصغير :

قال حسان بن ثابت رضي الله عنه ، يشُمت يبني قُرَّظْة. ويلمز مشركي قريش ، 'الذين تخلوا عنهم بعد الأحزاب : تَفَاقَدَ معششرُ نَصَروا قُريشاً ولـيس لهـم بـــلدتهم نَـصـــرُ

بتصـديق الـذي فـــل النـذــــرُ
(1) فهـان على سراة بني لُؤُكِي

حـريـق بــلـُـُـويَــرة مستطــرير
(PVY/Y: : الـير)
قلت : هي من اموال بني قُريظة شرقي العوالي ، من ظاهر المدينة المنورة ، ولم تعد معروفة .

جاء في النص : قال ابن اسحاق : ويُبُبان أسعد أبو كَرب الذي قدم المدينة ، وساق الحبرين من يهود المدينة إلى اليمن ، وعمّر البيت الحرام وكساه .
(r./ : السيرة)

وكلمة البيت الحرام تعني : الكعبة ، وتسمى البيت العتيق
 أما الحرم فمكة كلها حرم ، بل إن حلود الحرمٍ الخرمٍ الغربية والشرقية تبعد عن البيت قرابة، عشرين كـبـلا ، الما الما الجنوبية فأقل من ذلك ، اذ تقع الحدود الجنوبيةاعلى الآكام
 هنا الآكام : الْلُبينات ، والوتائر تـلاع جبال سود ‘كالغربان .
أما من جهة الشمال ، فالحد مسجد عائشة رضي الشَ عنها
(1) هان عليهم : لم ينصروا اليهود . بنو لؤي : قريش مكة ، ومم رـرش البطلح

على رأس وادي التـنعـيم ، وعنده ينقسم الماء الى وادي التنعيم شمالًا في الحل ، وتلعة ذات الحنظل الحرم ، ويبعد هذا المسجد قرابة 1 أكيال عن المسجد الحرام شمالًا . أي إن حرم مكة يبلغ (ANr ) كيلًا مربعاً

بالتقريب

بئر : تحت هذا الباب وردت في السيرة اسماء كثيرة لآبار بمكة وغير مكة ، لم تعد معروفة ،ولم أر فائدة من ذكرها وها ، وكلها قد تضمنها (\# معجم sعالم الحجاز )، غير ان بعضهيا له مناسبات تأريخية ، فذكرناه هنا ، وهو قليل من كثير .

بئر أنَّا أو بئر انَّي

نز

( السيرة:

قلت : اموال بني قريظة كانت من شرقي العوالي - ولا
زالت هناك قارة ( أكمة ) حائزة على ظه
 اليوم ، تبعد تلك القارة قرابة با كا كيلًا من اللمسجد النبوي

شرقاً، على طريق ليست مستقيمة .

بئر دومة : • ذكرت في مجمع الأسيال
بئر مَعُونة : بفتح الميم وضم العين المهجملة : جاء ذكرها في مواضع ، منها : حادثة قتل القراء من الصحابـة على أيدي بني سُليم ، حين استصرخهـم عامر بن

الطُّفَيل(1) ، فأجابته : رِعْل وذَكْوان وعُصيَّة .
وكان رسول الله يدعو عليهم .
قلت : بئر معونة ، كانت بلحف „ أُبنلى " وأبلى :
سلسلة جبلية سوداء تقع غرب المهـدٍ معدن بني سليم
 اللعـظيمـة ، وهي اليــوم ديــار مـطيــر ، ولم تعـعـــــد سليم تقربها . وكانت وقعة بئر معونة في صفر سنة \& للهجرة ، .بعد اربعة اشهر من أُحُح بكسر الموحدة بعدها مشناة تحتية ، ثم شين معجمة مفتوحة ، وآخره هاء :

جاءت فيما نسب اللى ضرار من رثاء ، ومنه : وما كان ليتُ ساكنُ بطن بِبْشَةٍ لََّى غَلَلٍ يجري بِطحاء في أَجَمْ

بِــأجْـرأ منــهُ حين تختلفـ القنا
وتُدعى نَزَالِ في القَماقمة البُهْم
rV/r : السيرة
الغَلَلَ : الماء الجاري في أصول الشجرة، والأجمة : الغابة

الشجعان أيضا ، كل هذا عن حوانـ الشي السيرة .
قلت : بِيْشَةُةُ : وادٍ فحِل كثير القُرى والنخيل والسكان ،
ترفده أودية فحول عظام تجعل سيله يشبه خليجاً من البحر
(1) كان من صناديد بني عامر بن صعصعة ورؤ سائهم ، فأب إلاّ الكفر وهدد النبي فذعا عليه فاهلكه الته

ياخذ مياه خميس مُشَيط وما حوله ، وسراة آل حِجْر الشرقية ، وشرقي سراة بلقرن وخثعـم (1) فيتكون وأدي بيشة شرقي مدينة الباحة ثم يتجه شرقاً بميل الى الشمال فيسير بين مزارع النخيل التي تشبه الغابات ، والتي يقدر نـخلها بأزيدا من مليون نخلة ، ثم يغيض سيله في موضع يسمى الفَرْشة : سهل واســع يــحتويـهـهعرق سبيع ، وهو ما ما كان يعرف برمل بني عبد الله بن عامر، وهنـاك يجتمع بـه سيل :
 بيشة وجل فروعه قبيلة شهران العريضة (r) ، ليس معها إلاّلاّ
 وواديهرجاب ، ووادي ذهبان ، يسمى اسفله بيشة ابن
هشبل - بطن من شهران - ثم بيشَة .

وقاعدة المنطقة ( الروشن ) ) مدينة قد يسميها البعض بيشة ، وهي اكبر ما في بيشة من البلدان، فيها إمارة ومححكمة ووحدة زراعية وشـرطة، ومطار ، وجميع مرافق الدولة ، وبلة وبها تجارة رائجة، وقد تضاعفت الأرض المزروعة بعد أنتشار آلات الضخ، فأنتئت مزارع في أراضٍ كانت قفراً وبيشة الكبرى : تميز فيقال : بيشة النخل ، تمييز| لها عن مثاني الوادي

$$
\begin{aligned}
& \text { ذكر في التلاعة } \\
& \text { ضد السوداء : } \\
& \text { بَيّض : } \\
& \text { البَيْضَاء : }
\end{aligned}
$$



> (1) انظر عن هذه القبائل كتابي ( بين مكة وحضرموت ه .
(Y) انظر عنها : بين مكة وحضرموت ا

ضْْجَنان ، وتـمامه : . . ثـم غطيتٌ عليه كما كان ، وآية ذلك ان عيرهم الآن يصوب من البيضاء ، ثنية التنعيم ك

يقدمها جمل أورق
"السيرة :
قلت : هي الثنية التي ينحلدر الطريق الآتي من المدينة منها الىى وادي فَّنّ بمكة ، وعلى قرار تها اليوم مسجد عائشة 6 ومنه يعتمر الناس 6 ويسمى المكان العمرة ،
وعمرة التنعيم ، ولا تعرف البيضاء في زماننا . والتنعيم :
الوادي الذي ياخلذ من هذه الثنية الى الشممال فيصب في
وادي يأجبج ؛ ويأجبج يصب في مر الظهران .
بِيْن (( يَيْن ) ،( مَريّنْ ) :
ذكرت في غراب :
بغتخ الموحدة ، وسكون المشناة تحت . بيَنون :

جاء في قول ذي جَدَن : أبعـل بَيْــون لا عينُ ولا أتــر
وبعل سلحين يبني الناس أبياتا؟
(السيرة:
بينون من حصون اليمن العظيمة ، يقول الهـمداني : . .
وهي مآثرعظيمة تشابه بِيْون . وعندما يتححث عن مـخلاف

وفي مكان آخخر يقول الهممداني : وقطعٍ بَيْنون : جبل قطعة
بعضى ملوك حمير حتى اخرج فيه سيلٌ من بلد وراءه المى
ارض بينون : ويعلق الاكوع قائلا : بينون بلل يقع في
ثوبان من بلل عنس شمال ذمار بشرق .
وذمار : بلدة من جنوب اليمن شمال مأرب .


بفتح المثناة نوقه ، والموحدة ، وألف ولام ثم هاء : جاء
(r.1/r : الـيرة)

وهو وادٍ فحل ذو قرى ومياه ونخل ، يقع جنوب شرقي الطائف على قرابة (Y••) كيل.

يسيل من سراة غامد وبلقرن ، من نواحي الباحة وبلجرشي



وذكره في كتب المتقدمين غير خامل . وعليه المثل : (أهون من تبالة على الحَجَّاج" .
تَبُوك : بفتح المثئناة فوق ، وضم الموحلة ، وبعد الواو كاف :
ذكرها ابن اسحاق (1) في خبر مطول ، في غزوة رسول
 زمن عسرة، وفي فصل الصيفِ في شدة الحر ، كان ذلك في السنة التاسعة للهجرة

قلت : تبوك ، كانت منهلا من أطراف الشام ، وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم

وقد اصبحت اليوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية ،
 كيلا على طريق معبدة تمر بخيبر وتيماء ، وقد (VVA)
 عطلت إبًان الثورة العربية الكبرى ، ولا زالت معطلة.
 الخريطة تقع قرب الدرجة = YM/YV ،


(1) دائرة حولها

(1) انظر عنه' كتابي : رحالات في بلاد العرب

بفتح التاء المثناة فوقق وسكون المئلثة وكسر اللام ثم ياء
مثناة تحت ثم مثلثة أخرى :
جاء في قول عمرو بن معدي كرب الزُّبُيدي :
أعبّاس لو كانت شِياراً جيادنا (1)
بتثليث ما ناصيتَ بعدي الأحامسا
(الـيرة:
قلتُ : تثليث وادٍ فحل فيه قرى ومزارع يقع شرق وادي بيشة ، وهما شرق الطائف على بعد ، والاسم اليوم يشُمل
 طرق مواصلات برية مح خميس مشيط والرياض وبي وبيشة ،

 بضم المثناة فوق وسكون الراء ، ثم موحدة ، على صيغة

قال ابن اسحاق وهو يذكر طريق رسول اللّ إلى بدر :

 السَّيَّلة ، ثم على فجّ الروحاء ، ثم على شنى شنوكة . (السيرة: :

قلت : تُربان ، وادٍ من روافد وادي مَلَل ، ياخذ من ثنايا

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) الشيار : الحسن والجمال والـمنة ( توصف به الخيل والابل . . . الخ ـ القاوسس المحط }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (Y) انظر كتابي ( بين مكة وحضرموت ) }
\end{aligned}
$$

 يصب في فرش ملل ، يأخذه الطريق من المدينة الى مكة ، من رأسه إلى مصبه .

تُربَةُ : بضم التاء المثناة فوق وبعد الراء موحدة ثم هاء :

 ( $7 \times 9 / \mathrm{P}$ ) : السيرة)

قلت : تُرَبَ ، وادٍ من أودية الحجاز الشُقية طويل ، ذو مياه وزروع وقرى ، اعلاه لغامل ، ووسطه للُّقُوم ، واسفله
(1) (1)

وبه بلدة عامرة تقع شرق الطُائف غلى قرابة ( Y ( ) كيل ، تعرف بتربة البقوم ، وينُصرف الاسم اليوم إليهـا، أما أسفله ففيه بلدة عامرة لقبيلة سُبيع تسمّى الخُخْمة ، وهذا الوادي يسيل من سسراة غامل قرب الباحة ، ويتعرج بين الشُرق والشـمال حتى يجتمع مع بيشة ورْنْيَة في مكان يسمى الفَرْشَة ، قرب عرق سبيع المعروف قديماً برمل بني عبد الله . بكسر المثناة فوق، وعين مهملة وتشديد الهاء وآخره نون : تِعَهُن : جاءء في السيرة : ثـم سلك بهما ذا سَلَم من بطن أعداء مدلجّة " تَعْهِن ") كذا جاء في النص بتخفيف الهاء . (السيرة (1/ )

قلت : تعهّن ، مختلف في ضبط تائه ، واهله اليوم
(1) انظر عن هذه القبائل :أنسابها وفروعها كتابي "معجم قبائل الحجاز." .

يشددون الهاء ، ولا يحوز ذلك إلا بتحريك العين : وادٍ من كبار روافد القاحة ، يأتيها من الشرق من جـبال قُدْس فيدفع أسفل من السُقْيا على مرأى منها ، ونواشغه واديالفرع وألقاحة ، وقد وختحته في مخطط طريق الهـجرة النبوية في كتابي (اعلى طريق :لهبرة") . بفتح التاء وتتخيف اللام وأهلها يكسرون التاء : التَّلَّعَةُ :

جاء في قول بُدَيل بن عبد مناة الخُزَاعي :
أمن خيفة القوم الأكلى تزدرِيهُمُ


وفي كل يوم نحن نحبو حِبَاءَنا لَعْتْلٍ ولَا يُحْبى لنا في المعاقل

ونحن صَبَحنـا بالتَّلَععـة دارِكُمْ


ونحن هنعنا 'بين بِيض, وعِتْودٍ إلى خَيْفِ رضوى من مجرٍ القبائل (rar/r : السيرة)

في هذا النص : التلاعة : وادٍ صغير يسيل من جبال راية فيصب في وادي إدام ،رأسه لهذيل ، وأسفله للجحادلة من بني شعبة من كنانة ، يقع جنوب مكة على (7•) كيلًا

الوَتِير : ذكر في بابه .
بَيْض وعِتْوَدُ : واديان متجاوران بين حِليَّ وجازان ، لا زالا
معروفين
خيف زَضْوى : هو رضوى الجبل المذكور في بابه ،

وكانت ديار كنانة تمتد من بيض وعتود جنوباً إلى رضوى

 تحمي هذه المساحة التي تقدر بألف كيل على امتداد ساحل الحجاز ، لأن ديار خزاعة تبدأ من غربي مكة إلى الى الجنوب ممتدة شممالًا على عُسفان وثم جزيء من أمن فقُديد، ثم جزء منها قرب الفرع، وهي وهي مجزأة
 في العرض يدخل في كثير من اجزائه ضمن ديار كنانة ولعل قول بديل هذ! قريب من قول عمرو بن كلثوم في لاميته : ( لنا الدنيا ومن أضحى عليها ) ! فاذا كانيا كانت الدنيا
 أرضاً لا تحلها ولا تملك منها شبراً .
التُناضب : جمع قلة للتنضب الشّجر المعروف :
جاءت في قصة هجرة عُمْر رضي الله عنه ، حيث قاله : اتعدت ، لما أردنا الهجرة إلى المدينة ، أنا وعَيًّش بن




قلتُ : التناضب وأضاة بني غفار موضع واحد ، الأضاة أرض تمسك الماء فيتكـون فيها الططين، والتناضب شُجرات في هذه الأضاة ، وهي لا زالت مشاهدة على
 المؤمنين ميمونة ، وقد صارت التناضب والأضاة أرضاً زراعية لأناس من لحيان ، وكلما قطع شجر التنضب عاد

أخضر يَتْنّم ، وقد قام بهجانيها الغربي حي اليوم على
 العمراني المحموم ، بعد أن قاومت الزمن ولا القرون ، :ولكن اليوم كل شيء يتغير بسرعة ، ولا حما باية
 "تصغير ودنة ، وهي مزرعة الحبحب ، وذلك ألن هلنه الثأرض

لا تزرع الاّلا حبحباً .
كأنه تَفْعِيل من النعوْمة .
جاء ذكره في مواضنع من السيرة ، وقد يقـال وادي التنعيم ، وهو وادٍ خارج الحرم من الشمال ،
 محاذياً الطريق العام المتجه إلىى المدينة ، فيصب في وادي بأجحج الذي يذهب سيله إلى مرّ الظهران شمال غربي مكة على قرابة ( اشتقاق اسمه في المعجم
بالمثناة فوق ، وبالتحريك : تَهَامَةَ :

جاءت في قول عون بن أيوبب الأنصاري :
فلمـا هبطنـا بطنَ مرٍ ترْزَّعت خُـزاعـةُ

حمث كل وادٍ من تَهَامَة واحتمتْ نصُمٌ القنـا والمـرهفــاتِ البــواتـر ( السيرة (1)

هذا على أل وأحسن تحلديد لتهامة هو : إنها تلك الأرض الـمنكفئة اللى

البحر الاحمر من الشرق ، من العقبة - في الأردن - إلى المتخا في اليمن ، ففي اليمن تسمى تهامة اليمن ، وهي هناك واسعة كثيرة القرى والزروع ، وفي الحجاز تسمى تهامة الحجاز ، وهي أضيق أرضاً وأقل مياها ، ومنها مكة المكرمة ، وجدة ، والعقبة ، وفي تهامة أودية فحول تأخذ مياه سروات الحجاز واليمن فتصبها في البحر ، وكثير منها خصب كثير الزرع والأهل ك من هذه الاودية : وادي إضم (پ وادي المدينة ") ،ووادي ينبع ، ووادي الصنراء ، ووادي أمج 6 ومر الظهران ، والليث ، وقنونا ، وحلي ، وعتود وبيض ، وجازان ،وخلب ، وحرض ومور، وزَبيل . وغيرها كثير

تَبَأًب : مشناة فوقية تم مشناة تحتية ، وهمزة ، وآخره موحدة:
ورد ذكره مع الشظاة :
(Y.1/Y: السيرة)

قلت : اختلف في ضبط ( تيأب ، فقيل : تَيّت ، وقيل : تَيبَ ، ووردد في مكان آخر من السيرة " ثَثْبَ " ، وقد ذكر في هذا الكتاب ، وقد ورد في بعض المراجع (تَأم ) ، وكل هذه الاسماء لجبل يقع شرت المدينة إلى الشمال ، أحمر ينقاد إلى وادي الخَتْت فوت العاقول ، 'يسمى اليوم ه تِيَام " . وهو الذي ينطبتِ عليه ذكر غزوة السويق حين حرق أبو سفيان صوراً بالعُريض ، فالعريضو بين الملينة وتيام هذا ، وهو على طريق الملىينة الشرقية الدمسماة " الطريق الفرعي " . بفتح التاء المثناة فوق وسكون المثناة تحت ، ثم ميم تَيْمن : ونون :

جاء في قصة عروة الرحال وإجارته لطيمة النعمان بى


 فلذا اكتفينا بتحديد ذي طلال، فانظره .


بفتح المثلثة وكسر الموحدة ، ثم مثناة تحتية وزاء :
جاء فُّمَ أخزِ قول الأسودَ بن بن مقصودْ عامٍ

الآخِخذَ الهجمةة فيها التقليد (1)

يحبسها وهي أولات التـطريــد
( $01 / 1$ (السيرة)
قلت : ثبير إذا أطلق ،هو الجبل الذي يشرف على مكة من الشُرق ، ويشرف على منى من الشُمال ، ويناوح حراء من الجنوب، ، وقد أفضت في ذكر الأثبرة في الجزء الثـانياني من المعجم ، وفي معالم مكة ، فكرهت المت التكرار . ويسميه اليوم أهل | مكة جبل الرخم " . جمع ثَثِّةّ ، وهي المسلك بين جين جبلين :
جاءت في وصف هزيمة هوازن يوم حنين ،" فقال ابن اسحاق : وتوجّه بعضهم نحو نخلة - يقصد اليمانية - ولم
 خيل رسول الله تتبع من سلك الثنايا
(5or/r : الـسرير)
قلت : الثنايا ، تخرج أولاهـا من رأس حنين على قرابة

الخُلْيْصة، ، ثم أخرى تخرجك على على وادي قَرن المنازل
(1) المجمة من الابل : بين التسعين والمائة ، فاذا بلغت مائة نهي هُنْدة . والتقليد : فيها القلائد مهداة إلى البيت .

قرب دَحْنا ، ثثم يأتي طريقها الطائف من الشممالْ من جهة المُملَّهاء . وهذه الطريق كانت أحدى الطرق المؤدية إلى الطائف من مكة يستقصرها أهل الجمال .

وقد أندثرت هذه الطريق اليوم
وهي المسلك بين جبلين :
جاءت في خبر انهزام مالك بن عوف يوم حنين . (السيرة:

قلت : هي ثنية تسلك من رأس حنين ، وهي احدى الثنايا المتقدمة ، وتسمّى الثنية بلا إضافة . ولا زلا زال هذا ونـ السمها

- اليوم

ثنّية البيضاء : ذكرتَ في البيضاء .
تَوْر :
جاء في قول أبي طالب :
وثَـوْرٍ ومن أرسى ثبيراً مكـانــه
.وراقٍ ليــرقى في حِـراءَ ونـازلِ
( الـيرة: (
قلت : ثور جبل جنوب مكة عال أغـبر يرى من جميع نواحيها المرتفعة ، يشبه ثوراً مستقبل الجنوب، الذي اختبأ فيه رسول الله طريق اليوم يخرج من رأس أجياد ثـم على خُمّ تُم بطحماء قريش ، ولا تزيد المسافة على خمسسة أكيال ، وقد وصل
 على القول بأن ثوراً بأسفل مكة ، ذلك ألن طريقه كانت تتخرج من مسفلة مكة ثم في كدي ، فيظن غير الخبير في

هذه الأرض أن ثوراً بأسفل مكةّه، وليس كذلك . بفتح الثاء المثلثة ، وسكون 'المثناة تحت، وآخره موحدة .
جاء ذكره في النص الذي رويناه في " الكُذْر " . وأورده
 وكلاهما بالمثناة في أوله .

قلت : وأرى صوابه ( تيأم " فهو جبل تراه من الطرف الشُمالي من المدينة مطلع شمس ، على الطريق النجذية وهو من صدر قناة مشرف على ونى وادي الحَنْتِ وسـد العاقول ، وينطق اليوم (تيام " بتسهيل الههمزة .


جاءت في قول حسان رضي الله عنه :
إن خـالي خَـطيبُ جـابيـة الجَـوٌْ

وأنا الصَّقر عند باب ابن سَلْمَى يــوم نُعْمـان في الكبـــول سقيمُ
(السيرة: )
قلت : الُجَوْلان : اسم يطلق على السراة الواقعة جنوب غربي دمشق ، وغرب إقليم حَوْران ، وأعلى قمة فيها تدعى


يدعى ( حارث الجَوْلان ". . قال النابغة :
بَبَى حارث الجَوْلان من فَقدِ رَبِّهِ ،
وخَـْوران منـه مُـوحِشُ متُ متضائـلُ
وقال حسان :
هَبِلتْ أمُهُم ، وقــد هَبْلتههم ،
يــوم راحـوا لحــارث الجـولان
والجولان بالنسبة الى دمشق مشل الهدأة بالنسبة الى الى
 م ، ولا زالوا مصرين على التمسك بها . أما الجابية المشهورة فهي شمال بلدة الصنمين ، ولها تل يعرف بتل
 الحطاب، وباب الجابية : أيضا : بدمشقن، ، وهو غير ما تقدم


سنة 19^1 م 6 أعلنت دولة الصهاينة المعتلدية ضم هضبة الكولان وسهل الحُولة إلى دولتهم نهائياً ، وجعلوا حدود المضموم غرب ملينة القنيطرة ( قاعدة الجولان ) . واستنكر العالم مثل هذا ، ولكن العالم عودنا ضعف الذاكرة ونسيان الأحداث ، واسرائيل الباغية تعتمل على

مثل هذه النقاط في العالم .
ورحم الله زهيراً حيث قال :
ومن لم يَذُد عن حوضه بسالِهِ يُهّّم 6 ومن لا يظلم الناسَ يظلم,

إن العالم كله لن يعيد الجولان ولن يعيد فلسطين ، وإن اسرائيل لن تعيد شبراً واحداً اكراماً للعالم كله ، ولز تتنازل عنه إلاّ تحت فوهة المدفع ، فعسى ولعل .

جاسوم : بالجيـم والسين الدهملة :
 المنافقين ، يجتمعون في بيت سويلم اليهودي ، وكان بيته -عنل ( OIV/r : السيرة)

قال محقت المسرة : جاسوم اسم موضع ، ولمم يزد ، ولم أر من ذكر جاسوماً بهذا الرسم ، ولا ما يمكن ان يكون مصحفاً منه ، ولا يعرف اليوم بالمدينة مكان بهذا الاسم .

الجَبْاجِبِ : جمع جبجب بتكرار الجيـم والباء الموحدة: جاء في قول أبي قيس بن الأسلت :

لقـد علم الأقـوامُ أنّ سـراتكم
على كلٍّ حال خيرُ أهل الجباجبِ
( 1 ( السيرة
قلت : هو يعني جبال مكة ، وقد قال قوم : الجباجب جبال مكة ، وقال آخرون : هي جبال منى ، وقال غيرهم أقوالاً غير ذات بال .

والجباجب عند عرب اليوم هي الجبال الحجرية الظاهر الطينة الداخل ، إذا حُخِرِ فيها وجدت هشا

هنا صريح بأن جبال مكة كانت تدعى الجباجب .
جبل الرِّمَاة : هو جبل عَيْنِنْ ، وقد ذكر .
جَبَلَة : بالجيم والموحدة تحت واللام وهاء ، وبالتحريك
جاء في ذكر يوم جَبَلةَ واخبارها مبسوطة هناك . ( $\mathrm{F} \cdot \mathrm{C/L}$ (السيرة)

قلت : جُبّلة ، جبلة ضخمة تميل إلى الحمرة ، ذات شعاب وأودية ، تقع شمال عَفِيف ، إذا أقبلت من الدواديمي
 يمينك رأي العين ، وهي اليوم من ديار عُتيبة ، وكانت فير في الجاهلية وصدر الاسلام من ديار بني عامر بن صَعْصَعة وقد أكثر الشُعراء من ذكرجبلة، وللعرب حولها أيام أهمها يوم شعب جبلة . واخبارها كثيـرة مستفيضة في كتب الأدب والمعـاجم الجغر افية .

الجُحْفَة : جيم مضمومة وحاء ساكنة وفاء ثم هاء :

جناءت فُي النص : غسّان : ماء بالمشلّل قريب من
الكُجحفة
(النيرة ص 9/
وأقول : كانت الجحفة ملينة عامرة ومحطة من محطات الـحاج بين الحرمين ، تُم تُهعقرت في زمن لم نستطع
تحديده ؛ إلاّ أنه قبل القرن السادس ، وتوجد اليوم آثارها
 رابغ تؤم ممكة كانت إلى يسارلك حوز السهل من الجبل ، وقد بنت الحكومة السعودية مسـجداً هنالك يزوره بعض
الحجاج •

وقل توسعت في ذكرها في (معجم معالم الحجاز)، الجيم هوفيي كتابي . . (ا على طريق الهجرة") وصف كامل كل لها، فراجعه إن شئت .
الكَدَاجِد :
(السيرة: :
ل تعرف اليوم .
 نحن الفوارس يوم الجَرِ من أُحٍِ

(السيرة: (Tr./r)
ويقول اللغويون : الجُرٌ : سفح الجبل . إذاً هذا المكان هو سفح جبل ${ }^{\text {أُحُ }}$.

جَرْباء : بلفظ الحرباء من الإِبل ، وهو مرض معروف :

جاءت في قول ابن اسحاق : ولَمّا انتهى رسول الله رِّ رسول اللّ

(1) فهو عندهم
(oro/r: اللسيرة)
قلت : جرباء وتنطق (الجرباء " بالتعريف وكذلك وردت

 قريتان في المملكة الأردنية الهاشمية ، تقعان ونـو

 رأيت لوحة تشير إلى اليسار ، كتب عليها : إلى ( أذرح والجربا ) وقد ظهرت أذرح على الخريطة المرفقة برسم ( مؤ تة ) ، ومن قال : بين أذرح والجرباء ثلاثة أيام ، فهو خطأ ولعله ثلاثة أميال ، وهن الصو الصواب الى الى حد ما .

جُرَش : بضم الجيم وفتح الراء وآخره شين معجمة : جاءت في النص الذي قدمناه في ॥ أَبْين " وهي مدينة عظيمة كانت قائمة إلى القرن الرابع ؛ وفي عهلد النبي كانتت تعتبر من المدن المتطورة عسكرياً إذ جاء أن بعض الصحابـة كانوا بُجُرَ الدبابات والمـجانيق ثم اندثرت جُرّش، وَتوجد آثارها اليوم قِرب خميس مشيط،
(1) ذكر في السيرة نص الكتاب .

وهي معـروفـة هنـاك(1) كـان طــريق الــانـج اليمني السروي والحضرمي يمر بجُرش ، وكان الطريق الذي يمر بها يسمى ( درب البخور ه . . وِكانت من بلاد مَنْحِج ، ثم نزلتها عَنْز بن وائل وهي اليوم -من بلاد شهران من خنُع

الجَزِيرَةُ : باسم ه الحيز الأرضي ") وسط الماء :
جاءت في قصة زيد بن الخطاب وهيامه في الأرض يطنب دين ابراهيم .
قلت : هذه تُميزّ باسم رالجزيرة الفراتية)، وإذا أطلقت في في الشام والعرأق فهي معروفة ، وهي الجزء الشمالي من الأرض التي يكتنفها نتهرا دَجْلة والفُرَات ، أي بين منيرن الثرثار إلى الموصل وتلعفر - في العراق - إلى أبي كمال


 العربية التي تسكن الجزيرة :ليوم : قبيلة طيء ، ها هاجرت الجن من الجن

 القرن الحادي عشر الهجري - في الجزيرة من الطرافرافها الغربية
 وعنزة - اليوم - : قبيلة أردنية سعودية سورية عراقية (') ،

الحِعْرَانة : ترددت في السيرة ، جمع رسول الله صلى والسبي من يوم حُنين بالجعرانة ، ومنها اعتمر . قلت : لا زالت تعرف في رأس وادي سَرِف حين تَعَلُقه في الشمال الشرقي من مكة ، يعتمر منها المكيون ، وبها مسجد ،وقد عطلت بئرها اليوم ، وكانت عذبـة الماء يضرب المثل بعذوبته .

وقد أفضت في القول عنها في ( معجم معالم الحجاز " .
بفتح الجيم وبين اللامين مثناة تحتية ، بوزن كبير : جاء في قول صيفى ويكنى أبا قيس بن الاسلت الأوسي الأنصاري ، قبل !إسالمه :
فــلو لا ربُـــــا كــنــا يـهــوداً
وما دين اليهـود بــذي نشُـعـُــولـ
ولــولا رَبُــــا كـنــا نـصـرَى

مـع الرهبـان في جبـل النجلِيـل (السيرة (\% )

قلت : ججل الجليل ، جبل ضخم عالل كثير القرى والمدن شمال فلسطين، يشرف على بحيرة طبرية من الغرب ، وعلى ساحل عكّا من الشرقِ ، ومن مدنه | صَفَد " والناصرة ، وشفا عمرو ، ويتصل به من الشمال (ا جبل عامل " في لبنـان ، وهو - الجليـل - تحت الاحت الاحتلال الصهيوني اليوم ، وقد انتشرت فيه مستوطنات اليهود قهراً ، وصودر كثير من أراضيه من أيدي العرب وأعطيت لليهود الوافدين

ويبدو أن الجليل كان في الشام كالسراة في الحجاز ، إذ

يقول ياقوت :
وهو جبل يقبل من الحجاز ، فما كان بفلسطين منه فهو جبل الحمل ، وما كان بالأردن فهو جبل ، الجل ، الجليل ، وهو بدمشُق جبل لبنان ، وبحمص جبل سَنيرٌ .
الجَمَّاءُ : : بلفظ التي لا قرون لها :

ذكر ابن هشام : ان لقاحاً (1) لرسول الله كانت ترعى في ناحية الجُماء ، وكان بعض البجليين قد وفد على رسول الله ألبانها ، فشفوا فقتلوا الراعي واستاقوا اللقاح . . إلى آخر الخبر هناك .
(7E1/r: السيرة)
قلت : في المدينة ثلاث جماوات في اللجهة الجنوبية
 وجماء العاقر ، والثالثة كانت تدعى جا جمّاء أم خالد وجماءتضار عهي التي تجعلها على يمينك وأنت تخرج ألـن المدينة على طريق مكة ، وعلى يسارك حيئذ قصر عروة ، فهي تفيء اليه العشي . وإلذا أطلق اسم الجماء الجماء فهي المقصودة ، اليوم ، أمَّا جماء أم خالد فتا فتالاصقها من الغرب ، اصلهما واحل وجسماهما منفصانان . اما جماء عاقل فتناظرها من الغرب ، بينهما وبين جبل حبشي ، تقع العرصة الصغرى بينها وبين العقيق

الجمرة الكبرى :جاءت في لامية أبي طالب :

وبالجمرة الكبرى إذا صَمَدوا لها
يُؤُمُون قذفـاً رأسها بـالجنـادِل
(rrs/ /السيرة)
قد : الجمرات في منى ثلاث : الجمرة الكبرى وتسمّى
 هذه الناحية ، والجمرة الوسطى تليها من مطلع الئلع الشّمس وعلى بعدأدنى من مد النظر ، ثم الصغرى على مثلـ مثل هذه
 الجمرة الكبرى جميع أيام الحج ، الما الوسطى والصغرى ويبدأ رميهما في اليوم الثاني بعد الزيوال . الـير .
جمْع : بفتح الجيم وسكون الميم ، وآخره عين مهمبلة
جاءت في قول عباس بنمرداس في يوم حُنين :
إنّي والســوابــح يـــوم جَـْــع

ومـا يتلو الرسـول من الكتابٍ
لقــد أحبيتُ مــا لَقيت ثقيفُ

بجنب الشُِعْب امس من العذابٍ (الـبرة:

قلت : جَمْعُ ، هي المزدلفـة : المشُعر المعروف من مشاعر الحج . وقوله بجنب الشُعب ، يتصد يوم حنين . الجَمُومُ : : بفتح الجيم وميمين بِينهما واو : جاء في ذكر غزوات رسول الل وغزوة زيد بن حارئة الجَمُومَ من أرض بني سلِيم . (71ヶ/r : السيرة)

قلت : الجموم ماء لا زال معروفاً على السفوح الشُرقية لحرة كشب ، وهو اليوم للروقة من عتيبة .

وحرة كشب : حرة تقابل حرة الحجاز من الشرق بينّ بينهما
وادي عقيق عشيرة ، إلا أن كشباً أصغر، وأقصر مدى في في الأرضّ ، وهي تمتد من الجنوب في صحراء الستِي الى الى الشمال عند الصحراء المتصلة بمهد الذهب |"معدن بني سليم قديماً ". .
الجِنَاب : بكسر الجيم : ونون وآخره موحدة .



من الأعراف اعراف الجنـاب .
إلى غَـوْريْ تَهـامــة فـالتقينـا
من الفيفـاء في فــاعٍ يبـاب
(IMA/1: الـيرة)
قلت الجِناب : أرض واسعة تقع شمال خيبر وتمتد الى تيماء ، يعرف جلها اليوم باسم (ا الجَهْراء هِ كانت منازل
الجواء : قضاءة ، وهي اليوم لعنزة بن أسد .

الجْوْبِيّة : بفتح الجيم وسكونالواو ، وكسر الشين المعجمة :


 الحوشية ، وخلفت بنتأ لحاتم في الحاضر ، فلما قدمت

## الشام أقمت بها .

ov9/r: السيرة)
قلت : لا تعرف الجوشية ـ بالجيم ـ ولا الحوشية ـ بالحاء ـ
اليوم ، وروينا في (1 معجم معالم الحجاز " هِ ، ، أن الجوشية ، بالجيم : طريق كانت تأخذ من تيماء شمالألا على الحُول ثـي جبل العَلَم ، ثم جَوْشُ ( جبل الطبيق اليوم ) ثم على أبائر

 صارت طريقاً لحالج الشام او بعضه زمناً ليس باليسير ، ولا ولا زالت معالمها واضحة والبِرَك في جبل الطبيق تمسك الماء

ذات الجَيْن : وردت في نصوص في السيرة ، ومنها ما رويناه في العقـيق قلت : هي تلعة كبيرة تسيل من ثنايا مفرحات ، فتصب في في في في
 وتعرف اليوم بالثُّلْبِبَة . أهلها عوف من حرب


يتكرر في السيرة اسم الحَجَشُة وملك الحبشة والأحباش .
والحبشة : أسم للأمة اطلق على ارضهم ، وتسمى دولتهم
 وارضالحبشة :هضبة مرتفعة غرب اليمن بينهما البحر ، الـئ

 الذين هاجروا اليه فوجدوا في كنفه ملجأ وحسن جوار ورار والحبشة نصارى ، غير ان الاسلام زحف على بلادهم من زمن بعيد فاسلمت أطرافها من كل اتجاه ، وبقيت الهضبة حول أديس أبابا متمسكة بشدة بالنصرانية ولا زال الا يتكاثر في العاصمة نفسها ، والاسلام هناك ليس مفروضا بالقوة ، انما هو ينتشر بالـدعوة الفـردية وبـالاحتكالك والجوار .

وقد تحولت أثيوبيا منذ سنوات الى جمهورية وطرد النجاشي . ومن هذه الامبراطورية اقاليم اصبحت عربية ، مثِل :أريتريا ، وهي أرض
 السودان .

ومن مدن هذا الاقليم : أسْمَرة : ( العاصمة) ومُصوَّع : الميناء الرئيسي ، وكانت تسمى باضع، وإليها هـاجر الصحابة في هجرة الحبشة ، وعَصْب : ميناء في آنر الجنوب قرب عدول من أرض الدناكل .

وهذا الاقليم - لو تحرر واستقل - حجب الاحباش عن البحر الأحمر نهائياً، وهذا من اهـر الانم الاسباب التي تجعلهم
. يتمسكون بأريتريا

وقد أصبحت مشكلة أريتريا من المشاكل العربية الحادة تاتي بعد مشكلة فلسطين

ومن الأقاليم المطالب بهـا من الامبراطـورية : اقليم اوجـادين او الصـومـال الغـربي الــني تـطالب بــهـه الصومال، ،ومن أهم مقاطعاته مدينة (هَرْر ) المشئهورة بانتاج البن الهرري . وهذا الاقليم كثير المحاصيل ، والاحباش يتمسكون به بشدة ويقاتلون دونه بضراوة ، ولا يقبلون فيه ولا في أريتريا مفاوضات . تقع ॥ هَرَّرا ه في الهضبة المرتفعة غرب باب المندب.

جاء في قول أبي طالب في لاميته التي ينحي فيها باللائمة
 ولن يترك محمداً ، فيقول : وبــلبيت حق البيت من بطن مكة

وبـالحَجْرالمُسْـودٌ إذ يمسحـونـه
إذا اكتنغـوه بـالضحى والأصـائـل
قلت : قال هنا ، المسود وهو يقصد الأسود ، والحجر الأسود بالكعبة لا يحتاج إلى تعريف الـي
الحِجْر :
فيما يذكرون مائة سنة وثلاثين سنة ، ثم مات الـ رحما رحمة
اله وبركاته عليه - و دُفِن في ( الحِجْر ") مع أهه هاجر . (0/1 : السيرة)
قلت :ولا زال الحِحْر يعرف ،ويسمى : حجر اسماعيل . هو الو فناء من الكعبة في شعها الشامي محوط بجدار ارتفاءه أقل

من نصف قامة ، ويفتي العلماء ان صلاة الفريضة لا تصح فيه ، ذلك أنه من الكعبة نفسها فيما يروى في تأريخمكة
 الكعبة قبيل البعثة قصرت بهم النفقة فتركوا الحجر ، حجروا عليه بذلك الجدار لئلا يختلط بصحن المطاف. ولكن النص المتقدم يدل على أن الحجر كان معروفاً في زمن اسماعيل ، وأنه دفن فيه بعد بناء النص الكعبة . والحِجْر ( حِجْر ثُمود ) :
قال ابن اسحاق ، في خبر مسيره مِ وقد كان رسول الله لا الناس من بئرها ، فلمّا راحوا قال رسنول الله
 عجين عجنتموه فاعْلِفوه الإِبل ، ولا تأكلوا منه شيئاً، ولا يخُرجنًّ احد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له اله .
 قلت :الحِجر ، مـا زال يعرفباسمهه، وهو وادٍ يأخذ مياه جبال مدائن صالح (أرض ثـمود ) ثم يصب في صعيد
 وبالتحديد ، الحجر : رأس وادي وادي القُرَى ، وأهله اليوم قبيلة عَنزة ، وبه زراعة حسنة ، وأهم ما هنالك عالك عجائب آثار ئمود ، وتبعد المنطقة المحرمة من الحجر قرابة ( Y ( )

 وادي القرى يسمى وادي الُعلْ الحُجُون : بضم الحاء المهملة والجيم ، وآخره نون :

جاء في قول عمرو بز, الحارث بن عمرو بن. مضاض الجرهمي عندما جلت جرهم عن مكة :
 أنيسُ ولم يسمـر بمخّـة ســامـر

- من قصيدة طويلة مشهورة
(السيرة (110/1)
الحجون الثنية التي تفضي على مقبرة المعلاة ، والمقبرة عن يمينها وشمالها مما يلي الأبطح ، تسمّى الثنية اليوم (ا ريع الحجون " والبادية تسميه ريع الحجول . " وانظر معجم معالم الحجاز " بضم الحاء المهملة ، وتشدد ياؤ ها وتخفف .

جاءت في قول ابن اسحاق : خرج رسول الشّ صلى الهّ الهّ عام الحُحَيبية يريد زيارة البيت ، لا يريد قتالًا ، وساق معه الهُدْيَ سبعين بدنة .
(r•/r : السيرة)
قلت : الحُديبية على(Y (Y) كلاًَاغربمكة على طريق جُدّة القديم ، وهو الطريق الذيميمر بالحديبية ثم خَدَّاء ـ على
 الطريق - ثم على أم السلم فَجُذة .
 مهدم ، وبها بويتات يعدها الناظر ، ومسجد غير النير مسجد الشجرة يصلّى فيه ، وبها مخفر للشرطة ، وهيا ، وهي خارج الحرم غير بعيدة منه ، على مرأى ، ومُمْاَكها الأشراف ذور ناصر

حِراء : جاء في النص المقدم في ثِبَير ، وتكرر كثيراً في السيرة . ويعرف:اليوم بجبل النور ، لنزول اول النع سورة من الذير فير الحكيم على نبينا
 يقولون : جبل القرآن أو جبل الاسلام . وقد أفضت فير فيه في

(1): وقيه يقول كعب بن مالك يبكي حمزة ولــو أُتّه فجعتْ حــراء بمثله لــرأيت زَاسبي صخـرهـــا يتبـــد

حَرَّةٌ بني بَيَاضَة :
جاءت في ذكر كعب بن مالك واستغفاره لأبي أُمَامة ، قال كعب : إن أبا أمامة أول من جَمّع بهـم - اي صلى بهـم
 في نقيع - يقال له نقيع الخضمان .
(السيرة: (1)
قلت : لم تعد حرة بني بياضة ولا هزم النبيت او نقيع
الخضمان معروفة ، على أنها كلها من المدينة المنورة .
حَرّة بني حارثة :
 يخرجُ بنا على القوم من كثب من طريق يمرّ بنا عليهم ؟ فقال أبو خَيْمَمة أخحو بني الأنصار ) : أنا يا رسول الله ، فنفذ به في حرّة بني . يوم أحد (Y)

حارثّة ، وبين أموالهم ، حتى سلك من مال لِمْربَع بـن
قيظي . . . الخ .
( $70 / Y$ : اللسيرة)
قلت : حرّة بني حارثة ، آخر حرّة المدينة الشرقية حين تذهب بين وادي قناة والمدينة ، نهايتها مما يلي المدينة ( الشَّوْط ) ، ومنها الى جبل عينين وإلى ولى سلع ( السَّبْخَة )

وقد ذكرا .
أي الن حرة بني حارثة على يمين الذاهب من المدينة اللى

حَرّة الرَّجْلاء : جاءت في قول ابن :اسحاق في بقية قصة الهُنِيد ودِحْية ـ





 حارثة من ناحية الأولاج
(Tlr/4 الستيرة)
وفي موضع آخر : حتى صبّحوا رفاعة بن زيد بكُراع رّبّة ،
بظهر الحَرَّة ، على ابير هناك من
( $710 / \mathrm{Y}$ : السيرة)
قلت : في هذه الرواية ::
(1) غطفان هذه : بطن من جذام ، وسعد هذيم من تضاعة ، وسلامان : من قضاعن ون أيضاً ، اما وائل هنا فقد تكون وائل أسد بن ربيعة لقرب ديارها من هنا .

1- حرة الرجلاء: اختلف الجغرافيون في تحديدها ،
 ياقوت : هي حرة لبلقين بن جسر - من تضاءة - بين

المدينة وأشام - قال الأخنس بن شهاب : وكَلْب لهـا خبت فرملة عـالـج
إلى الحرّة الرجالاء حيث تحارب
والنص الني في السيرة ورواية ياقوت يجعلانها قريباً من
 حرة ليلى من جهة المدينة باتجاه بلاد بلقين فانك تسير فير في
 جهة الجناب انتطعت كل الحرار . فالحرة الرجلاء لا شك من تلك النعوف .

Y Y Y براع زَبّة ، وضبطها في احد النصين بكسر الراء وتخفيف الموحدة ، وأراه وهماً : بين في النص الثاني انها من خرّة ليلى
r ومنها حرة او ثنان في نهايتها الشُمالية الشُرقية ، وهي تسايرك إذا تجاوزت خيبر على يمينك حتى تصير اليّهير في الجناب( الجهراء اليوم ) .
§ - وادي مَدَان : لا يعرف اليوم ، غير أنه من الواضح من هذا النص أنه من هذه الجهات ، أي إلى الشمهال الشرقي من خيبر •

0- الأَوْلاج : كجمع وَلْج : كذلك لا تعرف اليوم ، الا انها - بالتأكيد ـ من تلك الناحية

الحَزْوَرَة : بنتح الحاء المهـمة وسكون الزاي :
تتردد كثيراً في السيرة ، وفي كتب الجغرافية والتأريخ ، وهي ما يعرف اليوم باسم القُشَشَشيّة ، مرتفع يقابل المسـعى من مطلع الشمس كان ولا يزال سوقاً من أسواق مكة ، وكانت الحزورة تَلّا مرتفعاً ، وهي كذلا كـلك اليوم غير ان ظهرها هعمور بشوارع تجارية كشارع الصون ون ومبيعات التحقائب والْحُرُ ُ ونحوها

الحِسَاءُ : كأنّه جمع حسي ، وهو الماء القليل : جاء في قول عبد الله بن رواحة :
 مسسيـرةَ أربــع بـعــــد الْحِسَــاء فــشــنــك أنـعُــُم وخــلِكِ ذّم ولا أرجــع إلـى أهلي ورائـي (rVV/r : السيرة)

قلت : لم يأت فيه شارح السيرة بشيء ، وجاء ياقوت بذكر حساءات لا أرى ابن رواحة يقصدها ، ذلك أن ابن
 طريق الشام في غزوة مؤتة ، وهذا يعني أنه يقصد موضـا قرب المدينة . ويوجد اليوم مكان يسـى " الحَسَـِّ " جنوب
 ذو زراعة ونزل .

وبيت ابن رواحة : " إذا أذيتِني وحملت رَحلي "
رواه ياقوت : ( إذا بلَّغْتِني • إلخ ) وهناك ، قرية بالأردن شمال معان تسمى پ الحَسَا " وتقع

شرقي موتة ، ولكن هذه أيضاً لا اعتد أن ابن رواحة


بلفظ ما يتحصن فيه .
ذكرت في السيرة حصون كيثيرة ، من أهمها :

وحصن الســالم ، وحصن الـكتـيبـة ، وحصن الـيَّقَّ ،
وحصن نـطلة ، وكلهـا في خيبـر ، ويعـرف منهـا اليـوم :


والوطيح : غربي الشُرَيْ .
حصن مالك بن عوف :
ذكر في نخب.
الحَضْر : بنتح الحاء المهملة ، وسكون الضاد المعجمة
جاء في النص : والحضر : حصن عظيم كالمدينة ، كان على شاطىء الفُرات . (v)/l : السيرة)

وتحدث عبد الجبار الراوي في كتابه ( البادية هِ فقال : قصر الحضر في الجزيرة ، بناء شيد من الحجار الحيارة الصماء على ضفة الثرثار اليمنى ، في موقع متوسط بين دِجْلة والفُرات ، ولا شك ان ملدين مدينتي الموصل وتكريت من المدن القديمة المعاصرة لهذا البناء ، ثم يقول : لم يبق الآن من هذا البناء إلا جــدران الحان قائمـة وسقوف مـائلة للانهدام ، وبهذا نرى ان موقع الحضر في شمال الان العران ،
 بملخص نها للعبرة والاعتبار ، تقول القصة : كان الضّيزن

بن جلهمة القُضاعي ملك الحَضْر ، فاغار على سابور الجنود ملك الفرس فسبا أخته ، فغزاه سابور وحاصره سنتين لا يقدر عليه ، وذات يوم أشرفت النضيرة بنـت الضّيزن على سابور فنظر كل منهما الى الى الآخر فاعجبها واعجبته ، فارسلت اليه : مالي عندكك إن أنا فتحت لك الحضر ؟ فوعدها أن يتزوجها ويرفعها على نسائه . فدلته
 وتزوجها.

ولما قفل عائدا بات في الطريق فلم تنم النضيرة تلك الليلة ، وادعت خشونة الفراث فنظر فاذا تحتها ورقة آس قد أثرت في جلدها ، فقال لها : بِمَ كان يغذوك أبوك ؟ قالت : بشهد الأبكار من النحل ولباب البر ومنخ الثِنّيّات .

فقال سابور : أنت ما وفيت لأبيك على هذا الصنيع ، فكيف تكون حالك معي ؟ فبنى لها بناء عالياً فقال لها : ألم أرفعك فوق نسائي ؟ قالت : بلى . فأمر ان تربط ذوائب شعرها في دنبي فرسين جموحين ثم نُفّرا فقطعاها إرباً .

حضرموت : بالحاء المهملة والضاد المعجمة ، وراء ، وآخره مشناة،جاء في خبرخروج العَنْسي ، قال ابن اسحاقِ :

فبعث - يعني رسول الله المغيرة الى صنعاء ، فخرج عليه العنسي (1) ، وهو اليو بها بيا ، وبعث زياد بن لبيد أخا بني بياضة الى حضرموت ( 7 ( $\cdot$ (

قلت : حضرموت ، إقليم عظيم مشهور من أقاليم جزيرة العرب ، وهو - جغرافياً _ معدود من اليمن ، وهو في
جنوب الجزيرة ، يحده شمالاً رمل .الاحقاف المتا

 أيضاً ، وغرباً مقاطعة عدن أَبْين وقضاء مأربا

وكان حضرموت يتكون من ثلاث مقاطعات جغرافية هي :

 والشِّحر على البحر العربي، وشبام وسيون وتريم وكلها ، في الداخل على وادي حضرموت .
وتتكون طبيعة حضرموت من أربع ظواهر تمتد من الشرق الىى الغرب : سلسلة جبلية تتصل بجبال اليمن ثمُ بسراهِ
 ثم سهل يتخلّله وادي حضرموت ،وهي ،وهو جل المنطقة الزراعية في الاقليم، ، ثم سلسلة جبلية اخخرى اقصر مدى ولمى الكنها أعلى ارتفاعا ، ثم السهل السالماحلي النمتصل بسواحل اليمن غرباً وساحل عمان شرقاً .
وتضم اليوم حضرموت وعدن ولحج دولة والحّ واحدة باسمب
الجمهـورية اليمنيـة الجنوبيـة ، ويـطلق عليهـا وليـا اليمن الجنوبي ، وللحضارمة شهرة في التجارة ، ولهم سمعة
 مطول من قبل الاسلام وبعده ، لا يمكن الإِتيان بشيء منه في هذه العجالة .

بفتح الحاء المهملة ، والضاد المعجمة ، وآخره نون : جاء في قول عباس بن مرداس السُقَمي : شنعـاء جُلِّلَ من سَـوْوَاتْهـا خَضَن وسـال ذو شَــوْغــرٍ منهـا وسُلْوان ( (السيرة)

قلت : حَضْن ، من جِبال العرب الشَهيـرة ، ويسمى اليوم : حَضْناً ، وضلع البقوم . وهو جبل شالمن الطائف إلى الشهمال ، سكانه قبيلة البقوم (1) ، إذا سرت من الطائف على طريق الرياض ترى حضناً يمينك ، به أودية ومياه كثيرة
 والصواب (شِعْر ) إنّما قال شـوعر لضـروروة بناء البيت ، وهو جبل لُمُطير قرب حرة كشب من الشمال
الغربي .
r - سُلْوانِ : وادٍ وجبل يذكران في جهات ما بين كشب إلى تربة ، ولم أَرَهما .
الحَطيم : بمَعْنى المحطوم ، من باب فعيل بمعنى مفعول : جاء في قول مسافع بن عبد مناف ألجُمَحِي يحرض بني مالك بن كنانة على حرب رسول اللهُ ؛
يا مال ، مال الحسب المُقَدَّم (r)

أنشـــد ذا القــربى وذا التَّـنُمُم

> (1) انظر عنها كتابي (معجم قبائل الـجاز ")
 الـحِلْف وسط الـن رحبلد الـمـحــرَّر

عند خِطِيم الكعبة المُعَظَّم,
( $71 / \mathrm{Y}$ ) : السيرة)
قلت : أُختُلِفَ في الْحِيمِ وموقعه ، وخير الأقوال وأصحها
أنهّ ما بين الححر الأسود إلى زمزم إلى مقام ابراهيم .
الحَفَر : حَفَر الباطن :
ذكر 'في الصّمَّان .
حَفْن : بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء ثم نون :
جاءت في النص : وأُمُ ابراهيم : مارية سُرية النبي ،

( $\mathrm{V} / \mathrm{C}$ (السيرة)
قلت : ابراهيم هذا هو ابن رسول الله بنت شمعون . وأرى حفن هذا لا زالث معروفة أو ظلت
 بين المصريين ، ولعلها قريبة من الحوف في في الصعيد ، وجاء في بعض التواريخ ان الحسن بن علي رضي الله عنهما ، كلم معاوية في طرح الخراج عن اهل ففعل ، وذلك لانهم اخخوال ابن رسول اللّ . ذو الحُلَيْفة : كأنه تصغير حَلْفة :

من اشهر ما يتردد في تأريخ المدينة والسيرة ، وهو ميقات أهل المدينة ومن مَرّ به من غير غيرّم ، وشهرته تغني عن

المزيد ، يبعل عن المدينة على طريق مكة ، تسعة أكيال جنوباً وهي اليوم بللدة عامرة، فيها مسجلده عند العامة بئار علي بالحاء المهملة المفتوحة ولام ساكنة ثم مثناة تحت وآخره

تاء مربوطة :
جاء فيّ قول فَتَ " من بني جذيمة يوم الُْميصاء : أريتُـك إذ طـالبتُكم فـوجـــُتُكم

ألم يكُ أهلًا أن يُنـوّل عاشِقٌُ

( السيرة :

قلت : في هذا النص :
1
والزرع والأهل ، وهي جزع هن وادٍ عظيم ، يسمّى
أعلاه حَلْيَة ويقال اليوم : حَلْيَة مَتْعَان (1) ، وهم
سكانها ، ووسط الوادي يسمى الْعرج ، وأسفله يسمى
الشاقة الشامية ، وهي - أي الشاقة _ للڭشراف ذوي حسن (1) . وبحلية اليوم سوت عامرة تسـمى سوت العين ، وسيلها يمر جنوب الليث على قرابة ( • كياًا .

- Y الخوانت : جمعها الشاعر هنا مع حَلْية ممـا يلل أو يوحي بأنهـا متجاوران 6 والخانق المعروف - في هذه
(1) انظر عنها (\# معجم مقبائل الحجاز ") .

الديار - بعيدعن حلية . فهو من روافد وادي البيضاء
الـنـي هو صـدر وادي الغميصـاء، ، على سبيـلـ استنتاجنا ، والمسافة بين الخانق هذا وحْلْية تقرب من

 كان من ديار كنانة ، وهو ذكر نزولهم حلية ، مع أنهم
 روحة من الخانق الذي ذكرناه .
 جمعها لضرورة الشعر ، ويبعد الخانق جنوب شان شرقي مكة بحوالي (00 ) كيلاً .
بينما تبعد حلية قرابة ( PV ) كيلًا في نفس الاتجاه .
حَمْراءُ الأَسَد: بلفظ مؤنث الأحمر مضافة إلى الأسد. جاء ذكرها في

 على ثُمانية أميال . ( السيرة: : (1-Y/

قلت : وعرفت هذه الوقعة في تأريخ الدعوة باسم غزوة حمراء الأسد، وأوفاها ابن اسحاق مادتها التأريخية .

وحَمْراءُ الأَسَد : جبل أحمر جنوب المدينة على (Y (Y) كيلًا ، إذا خرجت من ذي الـُحَلْفـــةتؤ م مكة رأيت حمراء الأسد جنوباً ، ليس بينك وبينها من الأعلام سوى " (ا حَمْراء
 الضفة اليسرى لعقيق الحسا ،على الطريق من المدينة إلى

الفُرُع، يمر في فيئها . وتحدثتُ عنها بأوفى من هذا في
كتابي :
"اعلى طريق الهجر " .
والغريب أني رأيت بعض هواة البحث ذكر ان حمراء الأسد هي قرية الحمراء التي في وألوي الصّفراء ! ولكن الون هؤ لاء قوم يجهلون .
الحَمْنُ : باهمال الحاء وسكون الميم :
جاء في ذكر غزوة الحديبية ، فقال ابن اسحاق الئ
 اسلكوا ذات اليمين بين ظهراني الحَمْش في طري على ثنية المرار مهبط الحديبية من أسفل مكة . (rlo/r: السيرة)

قلت في هذه الرواية :
1 - الحمش من تحديده هنا انه شمال ثنية المرار ، وأن اللسائر فيه لا يلبث أن يدخل تلك الثنية . وأرى صوابه ( الحَمْض ) لأن تلك الأرض تسمى الحمض لكثرة نبات العصلاء فيها
عَ عدلًا رأيت جبلين بارزين بينك وبين وبينهما وادير وري
 المرار ، وتعرف اليوم بفج الكَريمي ، وقوله : مهبط الحديبية غير واضح ، فالحديبية بئر يعرف اليوم موقعها بالنُّمُميسي

الحَنَّان : ككثير الحنين :

$$
1.7
$$

رمل يشرف على قرية بدر من الشُمال ، وتسميه العامة (| قوز علي ه" . وقد ورد في النص الذّي ذكرناه في (ا الدَّبَّة") .
تصغير جِنّ .

يتردد ذكره كثيراً في السيرة ، وغزوته من اشهر غزوات الرسول بِّهِّ بعد بدر ، كانت في السنة العاشرة ، بعد

وهو وادٍ من أودية مكة ، يقع شرقها بقرابة ثلاثين كيلًا ، يسمى اليوم وادي الشرائع ، وأعلاه الصـلـر - صدر حُنين -، وماؤ ه يصب في المغن المس فيذهب في سيل عرنة إذا كنت خارجاً من مكة إلى الطائف على طريق اليم اليمانية ،
 وهي عين وقرية نسب الوادي إليها ، كانت عينها تسمى التم المشاش ، وقد اجرتها زُبِيْدة إلى مكة ، ، ثم انتطعت عن مكة . ولا يعرف اليوم اسم حُخْين إلاّ الخاصة من الناس .
الجِيرة: : بكسر الحاء المهملة .

مدينة كانت على شاطىء الفرات الغربي ، كانت عاصمة ملوك لخم المشهورين بالمناذرة
جاءت في النص : قال ابن اسحاق : وأما قُتص ابن مُمْرّ
 النعمان بن المنذر ملك الحيرة . (11/1 : الـيرة:

وكان لمعد بن عدنان أربعة من الولد : نزار بن معد ، وإليه تتتسب النزارية ، وقضاعة بـن معد ـ على خلاف في في

نسب قضضاعة ، (1) ، وقُنُص ويقال : قَنَص بن معد ، وإيّاد بن هعد ، والذي لا خلاف فيه هو (أن نزار بن معد ) ، أما بقية ابناء معد ففيهم خلاف ، ليس هـر هـا موضعه ، وقد احتلت اليوم مدينة النجف موقع الحيرة على أميال من آثار الكوفة .
(1) انظر موجزأ عن هذا الملاف في (همجم قبائل الـجاز "،


الخابور : جاء في الشعر الذي ذكرناه في دجلة، وهو من الأنهار التي تصب في الفرات في وسط الجزيرة الفراتية ، وعليه مدن سورية وقرى ، من اهمها مدينة الحَسَكة ، وهناك خابور آخر ذكـره المستعودي فقال : يخرج من أرض ارمينية ويصب في دجلة في أرض الموصل
ولم يكن المسعودي واهما فذاكُ يعرف بالخابور الصغير ، وهو غير هذا .
فالذي يصب في دجلة وفي أرض الموصل ومنشغه من أرمينية هو نهر (الزاب الكبير) . أما الخابور الكبير فقد وصفه ياقوت بصورته اليوم فقال : يخرج من (پ رأس عين ") هي رأسه اليوم ، ويصب في الفرات . وهكذا فان الخابور هذا يتعلق رأسه اليوم في رأس عين او قربها ، وهي بلدة سورية على الحدود مع تركية ، ثم يصب في الفرات كـر كما قدمنا ، وهو أكبر روافده على الاطلاق ، وعليه حياة وسط الجزيرة
 جاء في ذكر وفد همدان ، قال ابن اسحاق :

فقام ملك بن نَّمط - الهمداني - بين يديه ، فقال : يا رسول الله ، نَصِيَّةُ من همدان من كل حاضر وباد ، أتوكُ على قلص نَوَاج ، متصلةٌ بحبال الاسلام ، لا تانخذهم في الله لَوْمة لائم ، من مخلاف خارف ويام وشاكر ، أهل السود والقود
(09^/r : السيرة)
قلت : خارف ، يعرف باسم الخارف ، مخلاف لا زال في بلاد همدان بين صنعاء وصعدة الى الجنوب ، ويام

وشاكر قبيلان من همدان (1) ، والمـخلاف عند اهل اليمن كالمتصرفية او التضاء في التشكيلات الادارية الحاضرة ،
ولا يعرف المخخلاف الا في اليمن ، مثل : مخلاف تعز ،
ومتخلاف ذمار ، الـن
الخرَّار : كفعّال من خرير الماء ونحوه :
جاء في ذكر هـرته رِّ فسلك بههما الخَّار ثم سلك بهِ بهما ثنية المُرّة ، ثم سلك
.بهجما لِقفاً.
(السيرة: 1/1

شرق رابغ على قرابة ( 0 ) كيلًا عند غدير خْمَ ، وقد
أوفيت الحديـث عنه في (( معجم معالم الحجاز ") .
خَطْم الحْحون : بفتح الخاء المهملة وسكون الطاء المهـملة أيضاً ، جاء في
قول أبي طالب :
جزى الله رهطاً بالحجون تبايعوا
على ملا
قُعوداً لدى خَطْم الحجون كأنّهُم

(rva/1 الـسيرة)
وقل تقدم معنا الحجون ، وخطمه نعفه الني يكنع في
. الوادي
والمَقَاوِلة : الملوكَ ، جمع قيل .
(1) انظر كتابي : ها بين مكة وحضرموت |".

ذو الخَلَصة : بفتح الخاء المعجمة واللام ، وقيل بضمهما
جاء في النص : وكان ذو الخلصة لدوس وخَتْعم وبَجيلة ، ومن كان ببلادهم من العرب بتبالة .
(17/1 (السيرة)
وجاء في (اكتاب الاصنامه): ان ذا الخلصة كان عتبة باب مسجد تبالة في عهد المؤلف، ، وكذا نقله في معجم
 معروف في بلادهم شمال غربي مدينة البإحة ، وهذا الموقع ليس بعيداً عن تبالة ، ولكنه ليس معدوداً منيار منها ، وهو مكان اليّان
 ذلك ان ديار هذه القبائل لم تتغير حتى يوم الناس هذا .
وقيل بل كان بأسفل هكة ، وأراه وهماً ، وقيل : بل هو
 وكانت الكعبة المعظمة تسمى پ الكعبة الشامية هـ . .
 وزُبيد - زبيد مذحج - والغوث وبن وبنو هلال ، كان بان بالعبلات

 ذهب ذو الخلصة . وله أخبار مطولة في معجم البلدان .
إلخَنْدَق : جاء ذكره في غزوة الخندق ، وتسمّى غزوة الأحزاب، ذلك ان كفار قريش والأعرابواليهود تحزبّبوا واتفقوا على غزو المدينة سنة خمس للهجرة ، وقيل سنة أريع
فلما دنوا من المدينة وأحاطوا بها همّ ذلك المسلمين وبلغت

القلوب الحناجر ، فأشار سلمان الفارني رضي الله عنه

( السيرة : ( Y
ولما كانت المدينة المنورة محاطة بالحرار من ثلاث
جهات ، فان الجهة الوحيدة التي تصلع ان يحشد فيها المشركون هي الجهة الشمالية الغربية ، بين سلع وأسفل حرة الوبرة ، وتسمى اليوم حرة المدينة الغربية ، والجهية الشمالية الشرقية بين سلع أيضاً وحرة واقم ، فحُحِر الخندقِ ولِّ بين الحرتين مطيفاً بجبل سلع من ورائه ، بعمق يصعب على العلو أن يخخرج هنه لو هبطه ، واتساع يصعب على
 فنصر اللّ عبله وهزم الأحزاب وحده . وار وانظر (ا مـجمع "الأسيال " .
اللَْْْدَمَهْ : بفتح الخاء المعجمة ، وسكون النون ، وفتح الدال والميم ، ثم هاء :
ذكـر في يوم فتح مكة، واذا ذكر المؤ رخون الخندمة وما
حدث فيها اوردوا قول حِمَاس بن قيس البكري الكناني : إنّكِ لو شهدتِ
إذ فَـرّ صَفْـوان وفـر عِكْـرِمـهْ
وأبــو يـزيـــد قـائم كــالمؤتمـهـْ
واستقبلتهم بـالسيـوف المسِلمَــهْ يقـطعنَ كـل سـاعــن وجُمْجُمـــهْ
ضـربـاً فـلا يُسمـع إلاّل غَمْغَمــهـه
( الـسيرة/ (
وكان حماس هذا وصفوان وعكرمة أعدوا مقاتلة وسلاحاً لقتال المسلمين ، وقال لامرأته : إني آمل ان أخـلـد أندمك منهم خادماً ، فلما كان يـوم الفتح قاتلتهم خيل خالد بـلد الون الوليد

فانهزموا فدخل حماس على امرأته ، يقول : هلز من مَحْشِّ ؟

فقالت : أين الخادم أو اين ماوعدتني ؟ فاسمعها ما تقدم من
 جبال مكة الشرقية ، تبدأ من أبي قُبُسِ شرقاً وشمالًا ، في
 شعب ابن عامر ، والملاوي ، والِمعابدة، والروضة . ثم تمتد شرقاً حتى تفيء على حي العزيزية ، وآخرها هناك الك جبل

 واوعار لا تكاد توطأ ، وأهل مكة في تلكا تلك الناحية يقنون الأغنام فيسرحونها تسيم هناك ، ويسرح معها رعاء كرعاء البادية ، كان علمي بهذا قبل سنين .
وقد شفت اليوم أنفاق عبر جبال الخنادم ، تدخل من عند المسجد الحرام وتخرج عند (محبس الجن ) بطرف

أما قول ابن اسحاق ومن جاء بعده بان خيل خالد هزمت أهل الخندمة ففيه نظر ، ذلك أن أن خالدا دخل الدل مكة من من

 هذا الامر به ، وليس يصح هذا إلاّ اذا كانت خيل خان خالد الد تجاوزت المسجد الحرام الذي جعله القائد الأعلى ـ رسول

الخَوَانِق : كجمت في خَانْقَهِ :

الخَوْرْنق : بفتح الخاء المعجمة والواو ، وسكون الراء وفتح النون ،
وآخره قاف :

جاء في قول أعشى بني فيس ، أو قول ألأسود بن يعفر النششلي ، قال ابن اسحاق هو للأعشى ، وعقب عليه ابن هشام بأنه للأسود بين الحَوَوْنق والسديـر وبـارق والبيت ذي الكعبـات من سنداد
ويقال : البيت ذي الشرفات مْن سنداد
( $1 \wedge / 1$ (السيرة)
وكان الخَوْرْنَّ قصر اً بالحيرة من ظاهرها بين نهر الفرات ،
والبر ، يشرف على النى النجف . بناه ـ على أرجح ما قيلى النعـمـــان بن امــرىء الـقيس بـن عمــرو الــخمـي ، وقد حكم ثُمانين سنة ، وكان الذي بنى الخَوْنِقَ رجل من
 سنة ، فلّما فرغ من بنائهـ ونظر إليه النعمان فـأعجبه قـال له سِينمًار : إني اعـرف مـوضـع آجـرّة لـو زالت انتض القصر من أساسه ! فقال له : أيعرفهـا أحد غيرك؟؟ال :لا . قال: لأدعنها وما يعرفها أحد فامر به فقُذف به من أعلى القصر فتضى . فضـربت العرب بـلا بفعله المثل ، ففيل:جزاء سنمّمار . لمن يجازى على المى الفعل الحسن بالسوء (| ملخص مما ذكر في معجم البلدان هِ هِ . وفي(مروج الذهب)، ملك النعمان بن امريءء التيس - قاتل

 الراوي ، ولككني لا أعتقد اختفاءه تماماً ، فلعله - اليوم - اليان معلوم من آثار الحيرة . وكان الخورنق لا يذكر الا مع

السَّدير ، فيقال: الخورنق والسدير ، ولا يذكران إلاّ ومعهما الفخر والأُبْهة ، ولما فتح المسلمون الحون الحيرة قال عبد المسيِح بن عمرو بنُ بقيلة ، وهو نصراني : أبعــد المـنــنرين أرى ســوامــاً تُـروَّح بــالَخَــوَرْنق والـَّـــــيــر

تــحــامـاه فــوارس تَــل حــي"


فصرنا ، بعـد هُلك أبي قُبيس كمثل الشاء في اليـوم المطيـر

تَقسَّمنــا اللـقبـائــلُ مـن مَعَـــدٍ كـــنـأنـا بعض أجــزاء الجــزور

وفي قصة سنمّار وهلاكه بعد بناء الخورنق ، يقول شاعر : جزاني ، جزاه الله شَرّ جزائه ،
جـزاء سنمّار ، ومـا كا كان سـوى رَمَّه البنيان ستين حجةٍ يعـلّ عليه بـالقـــراميـد والسكب

قلنا : بلى إن لسنْمار لذنباً ، وإنه كان يضمر غدراً ، وإلاّ
 وفي الخورنق والسَّدير يقول علي بن محمد الكوفي :
 نَـق مهـا تــوازى بــــالـمــواقـف بـيـن الـغـــديـر إلىى الـسَّـدير الــى ديـارات الأســــــــــف

ويقول عدي بن زيد :
وتــبـُــنْ ربَّ الـَخــوْرْنـق ، إذ

أشـرف يـومــأ ، وللهـدى تفكيـر
سره ما رأى وكثـرة ما يمـ
ـلك والبحر معـرضـاً ، والســـــــر
(\# عن معجم البلدان ")
نَيْبر : بعد الخاء المعجمة مثناة تحتية ، ثم موحدة وآخره راء :
جاء ذكرها في غزوة خيبر ، ويتردد كثيراً في السيرة وكتب المغازي والبلدان .
(MYA/Y : السـرة)
تلت : خيبر بلدَ كثير الماء والزدع والأهل ، وكان يسمى
 يقدر بالملايين ،وقديماً قال حسان : فانّا ومن يهدي القصائـد نحونا
كمستضضعٍ تمراً إلى أهل خيبرا

ولخيبر أودية فحول تجعل مياهه ثرارة تسيل على وجه الأرض :وقد أتيت على وصغه وتبيين أحواله في كتابي
"رحلات في بلاد العرب" .

ويبعد عن المدينة (170) كياً شمالألأ على طريق الشام

 وأكثرهم الخيابرة ، واححدهم خيبري . وهم أناس سود البشُرة ، من بقايا الرِّقّق .

الخيف : على وزن الحيف ، إلا ان خاءه معجمة :

جاء في قول موهب بن رياح في قتل أبي بصير العامري : هُمُ منعـوا الظواهِـر غير شـكِّ
(1) إلي حيث البواطن فــالعـوادي

 لهم بـالخَيْفت قـد علمت معدٌ
رواقِ المجـــــ رُفِّع بــالعِمــــدِ
(rYO/T : السيرة)
قلت : الـخيف من منى ما زال معروفاً ، والشهرة لمسجد الخيف يصلي فيه الإمام يوم النحر ،وهو مسر مسجد عامر جلمد

تجديدات عديدة على مر العصور. .
خيمتا أمّ مَعْبد : مشنى خيمة مضاف إلى ام معبد :
جاءت فيما نسب إلى رجل من الجنّ ، حيث قال :
جَزَى الله ربّ الناس خير جزائه

همــا نـزلا بـالِبـرّ تم تَــرَّوحـا

فــــفلح من أمسى رقيقَ محمـــِ

 الخزاعية من بني كعب ، أثناء هجرته الى المد المدينة .

وتعرف اليوم أرض باسم ( خيمة أم معبد ") بطرف وادي قُدَيد من الشمال إذا فاض في الشا الساحل ، تشرفع عليها من الشمال ثنية المشّلّل على صوت المنادي .

وهو نفس المكان الذي حدده المتقدمون على طريق الحاج ، ولا تكاد تعرف تلك الأرض إلاّ باسم " أم
 لأناس من زبيدٍ من حرب ، وهي مهبط ثنية المشلّل من
 وردت نصوص تشير إلى ان موضع خيمة ام معبد كان قريباً مـن التـنيــة ، هـــنه الـنصــوص مـن القــرن الألون الأول . وأرى أن هذا المكان ظل يتوارثه الناس فيرويه الاحفاد عن الأجداد .

بفتح الخاء المعجمة ، وسكون المثناة تحت ، وبعد الواو
الف ونون :
جاءت في النصى : قال ابن اسحاق : وخَيْوان بطن من
 (va/L : السيرة)

ويقول الهمداني : وخَيْوان : أرض خيوان بن مالك وهو من غُرر أرض وأكرمه تربه وأطيبه تُمرة، يسكنها المُعَيْدِيُون


 القبيلة أطلق على بلدة ما زالت عامرة شمال صنعاء بينها وبين صعدة .

أما يعوق فلم يعد يعرف اليوم وهَمْدان : قبيلة تمتل ديارها بين صشعاء والشمال الشرقي فتشمل سراة واسعة ووادي نجران وحبونة وأطراف الربع الخالي الغربية الى واحة يبرين ، وإلى شمالى شرقي

الرياض حيث تصل ديار العجمان من يام من همدان ، اما ما
اخرتهم بنو مرة فيتوغلون في الربع الخالي الى حدين حدود إمارة قطر . وقد فصلت اخبـارهم في كتابي (ا بين مكـة وحضرموت " .


جاء في ذكر بعث أسامة الى الروم ، فقال ابن اسحاق : الما وأمره أن يوطىء الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين : (

قلت : لا يعرف الداروم اليوم بالأردن ولا بفلسطين .
 مصر ، الواقف فيها يرى البحر إلاّان بينها وبين البحر مقدار فرسخ ، خربها صلاح الدين لما ملك الساحل في سنة -ヘミ

تلت : وياقوت قد مر من هنا في إحدى رحلاته ، ولا
 البلح، خاصة ان ياقوت الذي ذير الدي الداروم لم يذكر دير البلح ، وهي بلدة على الطريق من غزة الى مصر ، وهي قريبة من غزة .
بفتح الدال ،وتشديدالموحدة ، وهاء :
جاءت في ذكر مسيره


 وهو كثيبعظيم كالجبل، ثم نزل قريباُ من بدر . (الـيرة: :
 الأصافر اليه رأسأ هو اليوم قرية تسمى » البركة ه^ وبجانبها
 سائب كالدف ، ولكن التّبّة معروفة بعينها تنظر إليها من من بدر قبلة المصلنى، فإذا كانت الأولى فقد يكون الئلـن غير اسمها تبركاً بمروره فيها ، وان كانت الثانية ، فهذا يعني أنه جزئ وادي يليل وتركا الصدمتيني يمين، وكل بدر ، بدر ، ثم جاء بدرا
 يليل مرة أخرى حتى نزل بالعدوة الدنيا، وهذا الأمر فيه مشقة، ،

 جبلين يحتمل ان يحتلهما العدو فيباغته .

وعلى كل حال فإنك لاتسأل أحداً من أهل بلدر حتى يشير
 الواردة في السيرة .

بكسر الدال وسكون الجيم ، ولام مغتوحة وهاء :
جاءت في قول عدي بن زيد : وأخـــو الحضر إذ بنــاه واذ تجـ
جـسى إلـيـه دجــلة والـخــابـور

ســـأ فللطيـــر في ذراه وكـــورُ
لم يهبــه ريب المنـون فبـان

الـملك عـنـه فبـابـه مـهجهورُ
(v)/ /الـيرة)

ودِجْلة من أشهر انهار العربَ، تأتي من جبال الأناضول فتلتتي بالفرات فيكوّنان شط العرب، ، وعلى ضفتيدِجِلة

تقع ملينة بخلاد عاصمهة الخالافة العباسية في صـلـر
الاسلام
ولندجلة روافذ ضخام لكل منها حوض يسقي ضياعاً
عليها قرى ومدن ، ومن اهم تلك الروافــد : الزابِ الكبيـر $،$ يصب في ضفـة دجلة اليسـي فـي أرض الموصل ،والزاب الصغير، يصب كذلك في الضفة اليسرى
. بعل سابقة
وأنهار اخرى كبار ، وكلها تصب في دجلة من يسار ،. حيث يكون على يمينها الفـرات والأرض المنخفضهة
.الزراعية
وإذا تكون شط العرب يأتيه من ضفته اليسرى نهر عظيم ،
هو نهر قارون الذي يمر في خحوزستان وبلد الأهوا: ،
فيصب بين عبادان وخورمشهر .

ذُوْمة الجندل : دال مهملة وواو ساكنة ، وميم وهاء :
جاءت في النص : وكلب بن وبرْة من قضاعة ، ، اتخذوا وَةَاً بدومة الجندل .
(VA/L السيرة (

قلت : جرى المتقدمون على ضبط ذُوْمة بالضِم ، وقالوا :

عليهم السالم . والذي أراه انها بالفتح باسم اللَّوْمة من الشجر المعروف ، فالعرب تسـمي السيالة ، والتنـاضب ،
ونحوها ، واهلها اليوم يقولون :ذَوْمة الجندل ، بالفتع ،
وهي قرية في الجوف ، يشرف عليها حصن مارد ، حصن أكيدر الكندي ، والجوف : منطقة زراعية شمال تيماء على

قرابة •0؟ كيلًا ، تصلها طريق معبدة بكل من تيماء
 فيقال لأحدهم : جوفي ، وهر وهم أسر عديدة لهم قرى كثيرة ومزارع، وأقرب مدينة إليهم سكاكة ، الاكم ، وقد اتبعت اليوم الجوف وسكاكة إمارة حائل . أما وَدّ الصنم فلم يعد يعرف .


قال ابن اسحاق في الحديثعن الخروج لغزوة تبوك : وضرب عبدالّا ابن أُبِيَ ومن معه على حِدَّة عسكره أسفل منه ، نحو ذُبَاب .
(019/r : السيرة)
قلت : ذُباب ، أكمة صغيرة في المدينة يفصم بينها وبين جبل سلع ثنية الوداع، ، فإذا خرجت من المدين المدينة فساركت ثنية الوداع، ، كان ذُبَباب على يمينك وسلع على يساركُ ، وقد كسي اليوم بالعمران .
بفتح الذال المعجمة ، وكسر الفاء ، على صيغة المشنى :
جاء في النصٍ الذي ذكرناه في ( "مُسْلِح " قلت : ما زال
 إلى ينبع، يأخذ اولاً على الصُّفَيْراء ، ثم على ذَفِران ثم على والى

ورأس ذفران نقب ضيق ، يسمى نقب الفأر ، لضيقه ، ويسمى قلعة حرب ، لأن بعض قبائل حرب كانت كانت تعتصم
 ياخذ يساراً فيمر بجبال يقال لها : الصُّفُ . وهو طرئ وري صعب يطلع إلى وادي يليل فوق الصدمتين . وهذا هو طريقه

بكسر الذال المعجمة وبعد الميم الممددة راء :
جاءت في النص : قال ابن اسحاق : وكان في خَجَر
 الأول : "لمن مُلْك ذِمار ؟ لحمير الأخيار ، لمن مُلْك

ذمـار ؟ للحبشة الأثشرار ، لمن مُنْك ذمار ؟ لفـارس الأحرار . لمن مُلْك ذمار ؟ لقريش التجار ه . (السيرة: (V./ )

ويعقب صاحب السيرة قائلا : وذِمَار : اليمن أو صنعاء .
قلت : ذِمار مدينة بجنوب اليمن لا زالت قائمة بين بين مأرب
وعدن ، ويصلها طريق بكل منهما ، وهي من بلا بلاد عَنْس ابن مذحج الى اليوم، ، وفي عهد الهمداني (1) : كاني ساكن ذمار من جِمْيرَ، وبعض الأبناء .

 سالم بن عوف ،(1) ، فصلّاهما في المسجد النـي الني في بطن الـوادي ، وادي رأُوْنُـاء ، فكـانت أولن جمعة صلاها بالملدينة ( السيرة:
 يصب من خَرّة قباء في وادي بطحان جنوبا لون مسجد العمامة ، ولا يعرف اسم الوادي اليوم إلأ للخاصة ، ولنكن مسجد الجمعة معروف هناكُ . وقد ظهر في المخطط الني نشر في رسم المدينة
بالراء والموحدة والذال المهملة ، وبالتحريك، جاء في في قول

 اغسلاني وكفّناني ، ثم ضعاني على قارعة الطريق ، فأوّل ركب يمرّ بكم فقولوا : هذا أبو ذرٍ صاحب رسِّ رسول اللّ

(ore/r : الـيرة)
قلت : كانت الربذة فلاة بأطرف الحجاز مها يلي نجداً ، وهناك من عدها في ( شرف نجد ) ولما كا كانت ولا ولاية عمر حماها لإبـل الصدقة ، ثم قامت فيها محطة صارت بلما بلدة على طريق حاج البصرة ، وأورد ياقوت في مري معجم البلدان : ان الربذة خربت سنة الي 19 هـ ، ، بسبب حروب
(1) حي من الأنصار ، كانت منازلم بين قباء والمسجد النبوي

كانت بينهم وبين اهل ضَرِّيَّ (ضرية لا زالت معروفة في
 اهل الربذة، فارتحل اهل الر الربذة فخربت ، وكانت مر من احسن المنازل في طريق مكة . ثم يقول - عن نصر - :
 من نصر ، فالربذة تقع بين السليلة وماوان ، وكلاهمها شمال العمق ، على طريق الحاج المعروف بـر وبـر
 الجنوب من بلدة الحناكية ، والحناكية : بلدة على مائة كيل من المدينة على طريق القصيم ، وتبعد الربذ شمال
 كيلًا مقاسة على الخريطة ، ومياهها تتجه الى الى الغـربا فتصب في العقيق الشرقي

وقول ياقوت: إن الربذة تخربت سنة ( ( ( 19 ) ، لا يعني
 التي ظلت هي طريق حاج العراق حتى منتصف القرن المنصرم يجعلها عامرة ولو بعض الشيء ، لان هذا الحا لا بـد أن يحط بها، إذ أنهـا تأتي بعــد النقرة ومـاوانان ، ثمتأتي بعدها السليلة ، وكل من هذه المحططات تبعد عن التي
 من ماوان فيتجاوز الربذة ويحط في السليلة . غير ان ان المحيّر ان ان الم




الرَجيعُ : بنتح الراء، وكسر الجيمر ، وآخره عين مهملةَ :
جاء في ذكر يوم الرجيع ، حيت قتلت الهُونٌ والقارةُ النُّنرَ


 طارق ، فقتلتهم غدراً على ماء الرجيع بالهـنة . (179/r: السيرة)

قنلتُ : الرَّجيع : ماء يعرف اليوم باسم | الوطية") يقع شمال مكة على قرابة سبعين كيلاٍ ، قبيل عسفان الـى اليمين ، في طرف شامية ابن حمادي من الشمال ، بسنح حرة بني جابر الجنوبي

وشامية ابن حمادي هي : أسفل الهَذَة ، والْهَلَة : وادٍ يمر شمـال مكة ، وعلى يمين الجادة إلىى عُسْفان ، ويدفع سيله في البححر على ذهبان ، وقد أوفيت البحث عنه وعن

الرجيع في ( معجم معالم الحجاز ") .
ورَجِيع آخر : ذكر في عِصر .
رَحْرَحَان : على وزن فعلان ، وكل ما قبل النون مهمل :
جاء في قول مالثك بن نَمْط المَجمْناني : ذكرت رسول الله في فـحمة الدُّجى ونحن بــأعلى رَخْـرَحـــان وصللـد

قلت : في هذا النص : 1 - 1

كيلًا . اذا وقفت في بلدة الحَنَاكيَّة رأيت رحرحان مطلع الشمس الى الجنوب قليلًا ، أشمـخ جبال تلك الناحية . ولا أعرف رخرحان غير هذا . - Y النص ظنه ياقوت في اليمن ، ولم يقارن بين وجوده في
 الححجاز ، ولم أر من ذكر صلدد في في غير هذا النص والذي أراهانه تحريف ( صِنْدد ) وهو الذي وردفيش
 غيرمعروف اليوم ، ولكنه من شرقي المدينة
رَحْقَان : بفتح الراء ، وقد ورد في السيرةّ بضمها ، والصواب ما أثبتناه :

ورد في النص الذي ذكرناه في ॥ المنصرف ") وهو وادٍ كبير
 المعروف قديماً بالأشعر ، ثم يصب في في أعلى وأى وادي الصفراء فوق المضيور

تجتمهع : هـو والجيء والسـدارة، ثم تكـوِّن وادي الصفراء ، وعنل مصبه توجد أرضى النازية التي ذكرت في بابها

وأهله ـ اليوم - قبيلة الاحاملة من بني سالم من حرب ، ولهم في أعلاه قرية تسمى ( العُنيق ") .

ذكر في ( ملحوب)" .
فَعْلان من الردم وهو الدفن : جاء ,في النص :

ثم هلك المطلبِ - بن عبد مناف بن قصيّ - بِرْدْمان ،
أرض باليمن .
(السيرة:
قلت : ذكر الهممداني " زدْمان ") وحلدده بأنه في نجد
مذحج ، ونجذ مذحج شرت صنعاء إلى الجنوب قرب حِيب . وله شاهد في سلمان .

الرَّدْم : بفتح الراء وسكون الدال المهملة ثم ميم :
موضَع بمكة يقال له : رْدٌ بني قراد وردم بني جُمـح ـ كذا ذكره ياقوت ـ ذلك أن بني مُحَارب وبني جُمَحَ اقتتلت في
 سنمي بنني جمتح وبني قُرَاد دعاً فيظهر أن بني قُراد كاد تحارب إلى جانب بني جمح ، فردم موتاهم جميعاً . والرَّدَم : كالذي قبله :
جاء في قول ابن اسحاق : وقد كان قُبَل الاسلام بين مُوَاد(1) وهَمْدَان (r) وقعة ، أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا ، حتى أثخنوهم في يوم كان يقال له : يوم الردّدْم . (ON1/Y: السيرة)

قلت: هذا موضـع من ديار مراد 6 وديار مراد ، : كانت تمتد من نجران جنوباً أو قربه إلى اطراف نـجد الغربية الجنوبية ، حيث كان لهم وادي تثليث ، ويبدو أن سبب تسـميته كسبب تسمية اللني قبله ، فهو كإسم المقبرة ، وليس علماً على موضع بعينه . وقذ يأتي الردم عند العرب بمعنى السل اللذي
(1) مراد : بطن من مذحج ، لا زال معروفاًا باليمن (Y) انظر عنها كتابي ، ،(ا بين مكة وحضرموت (Y (Y)

يحجز .الماء ، وأهل الحجاز اليوم تقول : العَقْم
رُضاء : بالمل ، وقيل بالقصر •
قال ابن اسحاق : وكانت رضاء بيتاً لبني ربيعة بن كعب


ولقـد شلددتُ على رضـاءٍ شـدّةٍ
فتــركتهـا قفــرأ بقـا ع ع أسحمــا
( السيرة : ( الس /
وهذا يجعله في ديار بني تميمّ، وديار بني تميم كانت
 كاظمة - في الكويت - وإلى أعاللي قَطَر ، وأسافل القصيم. ولم أر من حدد موضعه . وقد نسي اليوم كمعظم أخوته من أعمدة الطاغوت .

بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة ، وبالقصر : رَضْوَى

جاء في النص الذي قدمناه في بواط .
وهو جبل ضخخم شامح يضرب إلى الحُحْرة ، يقع على الضفة اليمنى لوادي ينبع ، ثم يشرف على الساحل ليس بينه وبين البحر شيء من الأعلام ، وإذا كنت في ملئن ينبع البحر رأيت رضوى رأي العين شمالاً شرقياً ، ـمكانه جهينة ، وله أودية كثيرة ، يصب راي معظمها في وادي ينبع ذات الرِّقاع : ذكرت في نخل .

- رَقُوْقَنْن : بقافين ، وعلى صيغة التثنية، وقبل آخر القافين فاء : جاء في قول قُطبة بن قَتَادة العُذري في يوم مُوتُته :
طـــــتُ ابـن زافــة بـن الإِرا

فمـال كمـا مــال غصن السَّلَمْم


غــداةَ زَقُـوْتَيْنِ سَـْوْقَ الـنَّعَمْ
( الـيرة: :
قلتُ : هذا موضع من المواضع التي دارت فيها موقعة مؤتة ، فانظر مؤتة وشارف ، ولعل هن ها الاسم قد تغير


جاء ذكرها في طريق الهجرة ، قال : . . . ثم خرج بهما دليلهما من العرج ، فسلك بهما ثنا ثنية العائر ، عن يمين رُكُوبة - ويقال ثنية الغائر ، فيما قال ابن هشام ـ حتى هبط بهما بطن رئم
قلت : زُكُوبة ، هي عن يمين ثنية الغائر لقاصد المدينة وليست مي الغائر
ولا زالت معروفة باسمها ، وهي على طريق قديمة وليمة عسرة

 في مجاهل جبال بين ورقان غرباً وجبال قدس شُرقاً ، وكان الجمّالة إذا صعدوها أنزلوا الرُكًابِ ، وكثيراً ما ما تتعثر

## الجمال ويهوي بعضها فيتكسر

 وانظر : ملحق (( معجم معالم الحجاز ) . .الرَّوْحَاء : بفتح الراء وسكون الواو والحاء مهملة ، على زنة فعلاء :
هي بئ الروحاء ، ويقول الناس اليوم : ( بير الرحا ) وا بير الراحة ") وهما من تحريفات العوام
وردت في النصّ "المقدم في تربان ، وحددنا مسافة الطريق منها إلى المدينة في (ا السيالة").
 العصور ، ولما كثر الحاءج شاركتها بلدة ( المسيجيد " المعروفة قديمأ بالمنصرف

ولما جاءت السيارات خف أمر الروحاء وتقدمت جارتها
 وحوانيت بسيطة ، ويحرص اخواننا المغاربة على التروي
من ماء بئر الروحاء .

وكانت بئرها تسمقى " سَجْسَجَ " .
رُهَاط : على زنة فُعَال من الرهط، بالطاء المهملة:
جاء في النصٍ : هُذَيْل بن مُدْرِكة بن إلياس بن مضر ، اتخذوا سواعاً ، فكان لهم برُهاط (vA/1: الــرير)
قلت : رُهاط : وادٍ هو صدر وادي غُران ، ووادي غُران
 من ديار هنيل ، أما اليوم فهو مشترك كِ بين الرُوْوَة من عُتيبةَ ، ومُعبُد من حرب، ، ويتناقل الباحثون حتى اليوم

نصاً موهوماً يقول : رهاط : من أرضى ينبع • وهو وادٍ كثير العيون والنخل ، وقد تحدثت عنها بأوفى من هذا في المعجم ، يبعد رهاط من مكة قرابة "10 كيلًا . ولم يعد أحد يعرف سواعاً اليوم . وأشك أن أنا في كون سواع في رهاط للأسبابِ التالية : أولاً - رهاط في آلخر أطراف ديار هذيل الشمالية ، ومن عادة الناس أن يتخذوا معابدهم في أوراسط ديارهم . ثانياً - توجد العُزّى على شهرتها وولعهم بها في وسط ديار هذيل تقريباً ، وليست بعيدة عن رهاط ، فلا شك أنه كان
 فيه صنم لاتحذه بعض السنميين جيرانه . ولم نسمع بمثل هذا .

بكسر الراء ، الهمز ، وبعد الألفميم :
جاء في النص. : قال ابن اسحاق : وكان رئام بيتاً لهم أي أهل اليمن - يعظمونه ، وينحرون عنده . (rv/) السيرة

وفي (اصفة جزيرة العرب؟) : ريام : بأرض همدان . وأرض همدان شرق وشمال شرقي صنعاء ، ذالك موضعها
. في الجاهلية والى اليوم
وقد أذهب الله ذكر الاصنام فلم يعد معروفاً منها إلاّ القليل ، ذلك أن المسلمين كانوا وما زالوا يتحرجون من
 وأُهملت ، وهو أمر نحمد الله عليه . بلفظ الرئم من الظباء وهي الخالصة البياض : رئْم :

جاءت في حديث الهجرة ، إذ قال :
 (ا الغائر "عن ، يمين ركوبة ، حتى هبط بهما بطن رئم ") . (السيرة (

قلت : رئم ، وادٍ من روافد وادي النّقِيع ، يـئتي من الغرب فيصب فيه شمال الحنو ، يمر في رئم طريق الغائر بين بئر
 مصب رئم عن المدينة قرابة •7 كيلاً شمالاً .

أنظر مخطط طريق الهجرة المنشور في هذا الكتاب .


زَغَابة : ذكرت في مجمع الأسيال .
زَيَّان : بفتح الزاي وتشديد المينّاة تحت ، على هيئة التُنية :
جاء في قول ضَمْضَم بن الحارث السُّلَمي ، في يوم حُنين :

ونحن جلبنا الخيل من غير مَجْلب
إلى جُرَش من أهل زَيَّان والفم

1- في هزش : النص : تقدم الحديث عنها .

Y - Y واهماً . ، على بعد . كذا في ذاكرتي ، وأرجو الاّا أكون
r - r الفَمُ : أعتقد أنه ما يعرف اليوم بالفَاو ، وهي مدينة

 أيضاً . الجنوب ( فاو ) تحريف فَهْو أو فَهْوة ، وهو الْفَمُ


الساحل : جاء ذكره في هجرة رسول الله
(السيرة: (81/1)
قلت : الساحل ؛ الأرض التي تحاذي البحر ، أينما
 ولكن هنا يقصد بها ساحل بحر جُلّة .
 بالمشاهدة ، يرسم لأول مَرّة ، ذكرتٌ فيه فـر جميع المسالك

والمياه التي مر بها بِّ
فراجعه إن شئت ، في آخر هذا الكتاب .
 السَّافِلَة : العالية ، وأسفلها يسمى السافله الـلة ، وهي العرب ، فمكة يسمى أعلاها المعلاة ، وأسفلها المسفلة .
 يبشرهم بنصر الله يوم بلر ر ري
سين مهملة والف ومثناة تحت مخفضة ، وآخره هاء : سَايَة : وادٍ كثير القرى والزروع، ذكر في غران .

مكان من المدينة ، ذكر في "عينين " .
بتكرار السين المههملة المفتوحة ، والجيم . اللَّبْخَة : ذكرت في الروحاء .


سد مأرب : جاء في النص الاحق في غسان . وكان وادي مأرب يأخلذ من سراة اليمن الواقعة شرق صنعاء إلى الجنوب ، ويذهب مشرقاً فيضيع في رمان ومال الأحقاف ، وكان يمر بين جبلين صلدين، فسد اليمنيون ما

بينهما فتكونت وراء السل بحيرة، وجعلوا في السد فتحات يفتحونها إذا بغوا الماء ، ويسدونها إذا اكتغوا منه ، وحاق بهـم ما حاق بالأمم فتهدم السد فدمر مزارعهم ، ومنازلهـم فتغرقوا ( أيدي سبأ | فكانت منهم ، البطون الآتي ذكرها ، وما زال السد ماثلاً يشهد على عظلى عظمة حضارة العرب

البائدة
وقد ذكر الله جل جالله تفرقهم في التنزيل حين قال :

 ذَلِك جَزَيْناهُمْ بما كَفَرُوا وهل نُجَازِي




.
فتفرق بنو سبـأ في الدياز، فكان هنهم : غسان ، بالشام .

 عُمَان ، بعُمان . وغيرهم من تشتّ في اليمن وحضر وحوت وبقاع أخر ،

اللَّدير : ككبير :
موضع بالعحيرة لا يكاد يذكر إلاّ مع الَخَوْنَقَق ، ولذا أوردنا النصن هناك ، ومعظم الشواهد ، لأنها .مشتركة ، الانقر ،
(1) الآيات : 17-19 من سورة سبأ.

ويقال فيه : إنه تصـ له ثلاث قباب قريب من الخَّرْرْنَ وقيل : بل نهر قرب الخّورنق . وقيل : السَّدِير ما با بين نهر
 بالكوفة وتشمل ما بين دجلة والفرات من شرقي الكوفة
 وبغداد ، وإلى بغداد أقرب،أي مساحة من من الأرض الزئراءية

 وأن مال السدير كان يجبى للَخَوْرْنق . وأنا أميل إلى هذا التحديد لأن تلك الأرض بخضرتها الداجية تشبه الليل السادر ، فهي سُدِير بمعنى سادر ، فأدخل عليها الألف والللام للتعريف والتمييز
بسين مغتوحة وراء وآخره تاء مربوطة :

جاءت في النص : ثم ارتحلوا عنهم - أي عمروِ بن بن عامر

 ونزلت أزد السراة ـ السراة ، ونزلت أزد عُمُمَان ـ عُمَانَ .

السراة في هذا النص هي المنطقة الجبلية الواقعة جنوب الطائف إلى قرب أبها ، وما زالت قبائل الأزد تتتشر فيها ، وتتميز بالكرم والشُجاعة والفصاحة .
وإذا أطلقت السراة في جزيرة العرب فإنما يقصد بها هذ هِه المنطقة . أما قبائل السراة ، من أزد وخلافهم فقد تحدثت عنهم - مفصّلًا - في كتابي (ا بين مكة وحضرموت " .
السِّر" : بلفظ سِرّ الانسان ومو ما يكتمه ويخفيه :

- من قصيدة طويلة لك يذكر فيها نجدة قضاعة ـ قوم رزاح لقصي في حربه مع خزأعة ، يذكر رزاح في هذه القصيدة
 الطريق إلى مكة ؛ وفي هذا الكتاب أبيات متفرقة من القصيدة .

قلت : اشمذين ما زالا معروفين ، جبل ذو رأسين يشـرف على الصُّلْصُة من الجن الجنوب الغـربي ؛ الا

 اشمذين ، إنما هناكُ السُرَير ، كان أحد ألود أودية خيبر ، ويطلق
 الوادي ، وهو يجاور أشمذين ، ويبدو أن السياق لم يستقم بالسرير فعدل عنه الشاعر إلى السِّرّ ، فهو إذاً السُرَير الموضح آنفاً
سَرِف : بفتح السين وكسر الراء ، وفاء :

تردد كثير|' في السيرة وله ذكر مستفيض في كتب الجغرافية ورحلات الحجاج

وهو وادٍ متوسط الطول من أودية مكة ، يأخذ مياه ما حول الجعرانة ـ شمال شرقي مكة ـ ثم يتجه غرباً ، وبه مزار ع ع أر منها | (أُُرير ) وغيره فيمر على Y Y كيلاً شمال مكة ، وحيث

$$
\begin{aligned}
& \text { جاء في قول رزاح بن ريع أخي تُصي لأمه : } \\
& \text { جمعـا من السُترّ من أُمـــنَين } \\
& \text { ومن كـل تئِ جمعنـا تبـيـا }
\end{aligned}
$$

يقطع الطريق هناك ، يوجد قبر السيدة مينمونة أم المؤ منين
 يمر الطريق - اليوم العمران فقامت فيه أحياء جميلة فيها دارات على طابقين وثلاثة، وأصبح كثير من الأراضي الزراعية يعمر بيوتاً .

جاء ذكره في غزوة خَيْبر، حيث قال : وكان وادياها وادي
 قسمت عليهما خيبر


قلت: السُريرة ، صوابه السُرير ، من دون هاء ، ، وهو مورئ مور ما زال معروفاً بوادي الغَرَس ، أما خاص أو خلص ـ كما ذكر بعض المؤ رخين - فهو إما وادي الصُوير أو أبي وَشِيعِ ، وهما الواديان الرئيسان اليوم في خين وفي مكان آخر يقول' ابن اسحاق (1) : الكتيبة ، وهي واني خاص . قلت : هذا ما يعرف اليوم باسم " أبو وَشِبِع ") وادٍ وأديين هما عمود أودية خيبر ، هذا واحد الحد والثاني
 فهما واديا خيبر إلى . يومنا هذا .

سَعْد : بفتح السين وسكون العين ، وآخره دال :
جاء في النص : قال ابن اسححاق : وكان لبني مِلْكان بن
 له : سُعْد : صشخرة بفلاة من أرضهم طويلة ، فأقبل رجل

من بني ملكان بإبل له مؤبّلة(1) ليقِفَها عليه ، إلتماس بركته ، فيما يزعم ، فلما رأته الإِبل نفرت منه فذهبت في كل وجه ، فغضب الملكاني فأخذ حجراً فرماه به ، ثم
قال :


( ( السيرة: / (
قلت : يوجل اليوم جبل سعل ، وهو : جبل اسـمر عال يشرف على عرفة من الشمال الشرڤي ، وديار بني ملكان ليست بعيدة من هنا ، إذ أن وادي ملكان يمر جنوب عرفة بمسافة نيف وعشرة أكيال ، ولم أسمع في ديار كنانة بسعد

سَفْوان : جاء في النصى : أغار كُرْزٌ بن جابر الفهري(r) على
 واستعمل على الملىينة زيد بن حارثة ، حتى بلغ وادياً يقال له : سَغْوان ، من ناحية بَّْر ، وفاته كُرْز بن بن جابر ، وهـ وهي . غزوة بدر الأولى
(7+1/1 : السيرة)
قلت : لا يعرف اليوم موضع باسم سفوان ، إنما هناكك وادٍ يسمى " سَفَا " بين الملـينة وبلدر في منتصف المسسافة علمى
(1) الإِل (Y) بنو فهر من بني عامر من قـريش


الطريق بينهما قرب الروحاء ، فلعله هو ثني ، ولكنه بعيد عن بدر حيث نسبت الغزوة إلى بدر ، فقيل : غزوة بدر

الأولى
ذات السَّلَسِل :جاءت في ڤول ابن اسحاقِ : وغزوة عمرو بن العاص
 أن رسول الله أم العاص بن وائل كانت إمرأة من بليّ ، فبعثه رسول اللّه الِّه حِّ جذام يقال له : السَّلْنَلِّلِ ، وبذلك سميت تلك الغزوة ، غزوة (ذات السالاسل ) .
(السيرة: (Tr/T)
قلت : كذا جاء في هذا النص ، إنها من أرض بني
 متجاورتان ، فديار عُذرة كانت من وانـر وادي القرى ( وادي العلا اليوم ) إلى تبوك إلى شمالاً . وديار جذام كانت بين تبـوك والبحر ، أمـا المتقدمون فلهم في ذات السلاسل أقوال ، ولم يستطع أحد تحديدها . غير أنها وردت في شعر جران العود ، مما يدل على أنها موضع بعينه ، والأكثر احتمالاًا أنها من أرض عُذْرة لقربها من بلاد العود حيث ذكرها .

سِلْحين : بكسر السين وقد تفتح ، وسكون اللام ، وحاء مهملة : جاء في قول ذي جَذَن الحِمْيري :

هَوْنَكِ لِس يُرُدُ الْنَّمعُ ما فاتا لا تهلكي أسفاً في إثْ من ماتا

أبعــد بَيْنــون لاعينُ ولا أَتـرُ
وبعد سِلْحَين يبني النَّاُُ أبياتا
بيْنُون وسِلْحَيْن وغُمَدان : من حصون اليمن التي هدمها أرياط الححشني
(السيرة: : (1)/
وقال الهمداني ( في صفة جزيرة العرب " ، وهو يعدد بعض
محافد اليمن : . . . وسلحين بمأرب .
وقد ذكرت مأرب .
ينطق بكسر السين ، والقدماء يفتحونها ، وقد يكسرونها : جاء في كثير من مثاني السيرة ، وهو أشهر جبال المدينة على صغـره ، حتى أنـه يفـوق أُحُـــاً شهـرة على كبـر أُحُـد وقدسيته .

ويكاد الأقدمون يصرفون كل ذكر أو شعر يذكر فيه ( سلع)

 الغرب، وسلع آخر في ديار بلي وسلع المدينة هو الذي عليه النص هنا ، وهو : جبل صغير
 معظم جوانبه . وقد أكثر الشعراء من ذكره . فقال قَيْس بن ذَرِيح


لــرؤ يـتـه ومن بـجنـــوب سَـلْع تـتــرّ بــــربـه عــــنـي ، وإنّي
لأخشَى أن يكـون يـريـــ فجعي

حَـلفتُ بـربِّ مـكــةَ والمُـصلَّى

لأنِتـ - على التَّـائي - فـاعْلْميـه
أحبُّ إلي من بصـري وسمعي
سَلْمان : فعلان من السلامة :
جاء في قول مطرود بن كعب الخزاعي يبكي بني عبد
مناف بن قصي :

 ومْيٌتٌ أُسكِن لحـدُ اً لدى المحجـوب شرقي البنيـات (السيرة:

قلت : سلمان ماء بالصحراء بين حائل والفرات ، منهل للبادية وشبكة طرق برية داخل في حدود العراق وبه كان

مركز أبان المملكة العراقية .

 بفلسطين ، وكانت العرب تقول : غزت هاشمر . لأنه مات

 وهو قوله : شرقي البنيّات .

ذكر في حضن .
سُمَيْةُ : تصغير سمرة ، وهي شجرة معروفة : سُلْوان : جاءت في قول عمرة بنت دريد ترثي أباها الذي قُتِل بنخلة اليمانية أثناء انهزامه من حنين :

بـبــطن سُهـيـــرة جَيْشُ الـعَنـــاقِ
（ السيرة：（ ）
قلت ：يوجل اليوم شعب يصب في نخلة اليمانية من
الشممال يسمّى（ا سَمُر＂）ويضاف إليه أحد اليسومين فيقال ： يسوم سهر 6 ويسومان ：جبلان متقابلان على ضفتي نخلة

اليمانية ، أحلهما هذا والآخر يسمى يسوم هالل ．
وهالا هذا ：شعب يقابل سمراً على الضفة الجنوبية ． والذي أراه أن الشاعرة قصدت هذا فأنّثشه وصغرته تطويعاً للشعر ، ولهم في ذلك نظائر

بضم السين المهملة وسكون النون وآخره حاء مهملة ： السُنْح ： جاء في ذكر وفاة رسول الله وَيْ⿻コ一火火 ، وأن أبا بكر كان عند زوجته بنت خارجة 6 بالنُّنِ
（T0E／Y：السيرة）
تلت ：لم يحلدد صاحب السيرة ـ كعادته－موضع المنح غير أن نصوص ما تقدم ذكرت أنه من عوالي المدينة ، وقيل ：بينه وبين منزل رسول الله بِّنِّنِ ، ميل ، وانه من منازل بني الححارث بن الخزرج ، ومنازل بني الحارث كانت في الشممال والشمال الشرقي من المسجد النبوي ، أي إن اللينغ هذا ليس بعيداً من الُعريض المعروف اليوم ، بينه وبين المدينة ؛ وكل هذه الأرض قد عمرت اليوم وصارت أحياء من المدينة المنورة بفتح، السين المهـملة ، وقد تكسر ： سَنْذَاد ： ذكر في الحَوْرْنت ، وهي من أرضى العراقٌ ، برية على

شـاطىء الفرات الغـربي ، ولعله كان يشمـل الحيرة
والنجف ، وكلاهما قد تقدم
قال ياقوت : سنداد منازل إياد ، نزلتها لما قاربت الريف بعد لصاف وشَرْج وناظرة ، وها وهو أسفل سواد الكون الكوفة وراء

 قصر تحجّ العرب إليه . أي (ذو الكعبات) . " معجم البلدان ، سنداد ". .

وتحدثنا عن الحيرة فيما سبق وكي تعرف موقع سنداد لا
 كانت على شاطىء دجلة مما يلي البصرة ، في زاوية الخليج اللي يدخل إلى مدينة البصرة ، أي إن البيرة البيرة
 وكانوا يقولون : جنات الدنيا ثلات : غوطة دمشق : ونهر بلخ ، ونهر الأبلّة .
 وأرْدبيل ، وهيت . ويقصل بالحشوش : غابات النخل

سُهيل : تصغير سهل باسم النجم المعروف : جاء في قون عمرو بن الحارث بن عمرو بن مُضاض : أقــول إذا نــام الخلليُ ولم أنَمْ أذا العَرْشُ لا يبعد سُهيلُ وعامرُ (110/1: النسرة)
فدرج بعض الجغرافيين على أن سهيلًا وعامراً من جبال مكة ، والواقع أنهما من اسماء الرجال عن عند العرب ،

فلعثهما من أصدقاء عمرو بقيا بمكة ، أما المكان المشهور
 وأصح ما يقال : أنه شعب ابن عامر . ذكر في رهاط . سُوّاع :
بفتح السين ، ومشناة تحت محففة وألف ثم لام ، وآخره
هاء :

وردت في النص الذذي قدمناه في تربان ، وهي دحطة
 حتى قُضِي على قوافل الجمال ، وقد غير أسمها فسميت ॥ بئار الصفا " لأن أبارها منجورة في صضا صخر ، وقد أطلق عليها (ا بئر مرزوق "ه وما زالت آثار مبانيها ماثلة ، وآبارها
 الطريق اللذي مرًّ في تربان ، ويأخخذ الطريق منها إلى الروحاء على (V0 ) كيلًا من الملدينة ، فاللسيالة : المرحلة الأولى ، والروحاء : المرحلة الثانية .

سِير : بفتح السين المهلة ، والمشناة تحت ، وآخره راء : جاء في قول ابن اسحاق : حتى إذا خرج من مخيت الصفراء نزل على كثيب بين المضييت والنازية ـ يقال له سير - إلى سرحة به ، فقسم هنالك النفل قلت : تتحديذه خطأ ، فسير ليس بعد المضيق مما يلي المدينة كما قال اسحاق - بين المضيق والنازية - إنما هو مدفع المضيقت مما يلي بدراً . وهو كثيب ما زال يعرف ، تصب عليه تلعة بهذا الاسم .


يتردد الشام كثيراً في كتب السير والمغازي ، وله ثلاثة اصطلاحات : الشام في عرف العرب" كل ما ما هو في جهة الشمال ، والشام في عرف بعض العامة هو دمشق فحسب ، الشار ،
 وفلسطين ، وهذه الاقطار تسمى أيضاً - سورية الكبرى ، وهي تسمية متأخرة

 والشام اليوم من أعمر بلاد العرب ، ذات ذات قرى متراصة
 نضرة، وأهم مدنها : القدس الشريف ، المحتل من قبر المبل

 وبيروت عاصمة لبنان . وعشرات المدن كالعقبة واربد ونابلس وحماة وحمص وحلب وطرابلس وصور وصيداويافا وحيفا ، وغيرها كثير .
شَامُةُ : شين معجمة وألف وميم ، وآخره تاء مربوطة :
جاء في النص الذي أوردناه في (پ مَجْنة"). . وهو جبل بالساحل جنوب غربي مكة ، مر بِقربه طريق اليمن المزفَّت ، تجاوره حرّة تسمى ॥ طَفِيل ") وتقرن دائمأ معه ، فيقال : شامة وطفيل . وهما من ديار الجحادلة من كنانة .

وقد استوفى الحديت عنهما في (" معجم معالم الحجاز " . ذو الشَّرَى : بفتح الثين المعجمة والقصر :

جاء في قصّة الطفيل بن عمرو الدوسي وإسلامه ورجوعه إلى قومه وأمره زوجته أن تذهب إلى حِمى ذي الشّرى فتتطهر من مائه.
" السيرة:
وكان ذو الشَّرَ صَنماً لدوس في بلاد زهران . ولهُ ولم اسمع
 قتل ذكرها، ، بل إن كثيرين منهم يأنفون من مجرد ذلا لأكر اسمائها

بفتح الثِين ، والظاء معجمة :
جاءت في قول عباس بن مرادس السُّلمي : فإنَك عَمري هل أُريـك ظعائنـأ
سَلكُكْن على رُكْ، الشُظاة فَتَيْاُبَا
أوانس يُصْبِنَ الحليم المُحـرِّبـا

قلت : ورد البيت هنا (. . الشطاة الشطاة فتيأبا ) بإهمال الطاء . وهو تصحيف ، فالمقصود الشظاة ، والشَّظَاة : صدر وادي قناة ، إذا تجاوز سد العاقول ، سمّي الشظاة إلى أن يقبل على أُحُد، ثم يسمى قناة حتى يجتمع بالعقيق
 تعرف اليوم ، فالشظاة وقناة ، يسمى اليوم وادي العيون ، وانـ العان وقد يسمى أعلاه وادي العاقول ، وإذا اجتمعت أودية المدينة سمي » الخُلْليل " فاذا وصل إلى الجسر الذي عند مصب مخيط ، سمي وادي الحمض إلى البحر .

جاء في النص : ومَضَى رسول الله ، صلى الله علهِ الهيه وسلم(1) ، حتى نزل الشُعب من أُحُد ، في علِ عدوة الوادي إلى الجبل ، فجعل ظهره وعسكره إلى أَحُد


تلت : الشعب ، ما زال معروفاً ، يُرى من مشهد حمن
 جبل أُحد إلى ضفة قناة اليمن ، وفيه المهراس .

شعب غَلي" : يتردد في السيرة وهو الذي حصرت قريش بني هاشم فيه عند بذء اللدعوة ، وكان يسمى شعب أبي طالب ، ثي ثي
 مولد رسول الله المسجد الحرام من مطلع الشمس بين جبل أبي قُبِي وشعب ابن عامر ، وماؤن في القشاشية الشية

وفي تأريخ الأزرقي يتردد باسم ( شعبب أبي يوسف ". .

شَنَار : بفير الشتح الشين المعجمة، ونون فألف فراء :

إذ قال : حتى إذا كانوا بوادٍ من أوديتهم يقال له ششار ،
 الهُنْيد الضُّلَعِيَّان . والضِليع : بطن من جذام ، فأصابا كل
"TIY/Y: السبرة "
قلت : كانت ديار جذام حول تبوك وغربيّها إلى ساحل

النصوص (شيار) بالمثناة تحت ، وأراه (شار ) بـُشين
معجمة والف وراء ، وهو وادٍ وجبل ما زالا مالا معروفين ، وهما
للحويطات ،وقد يرى جبل شار من ضبة البلدة المبر المعروفة ، إلا أنه بعيد عنها في الداخل . وقد يقول قائل : ما ما ما شأن رجل عائد من الشام پ دِحْية " قاصدلُ المدينة المدينة بهذه الأرض

 يستطيع السير فيها لقلة مياهها .
بنتح الثين المعجمة ، وضم النون ، وواو وكاف ، وآخره

وردت في النص المقدم في تربان :
وهي تلعة كبيرة تصب على الروحاء مباشرة من جهة الشمال ، تأتي من جبال الفقارة
وقد حددنا الرَّرْحَاء آنفاً
 الشَّوْط :
 الناس

قلت : مكانها بين وادي قناة وبين المدينة من شرقي السَّبْةَة ، ومن أسغل الحرة الشُرقية ، وهناكُ كان يجري

سباق الخيل، ، ولعل لهذا الاسم علاقة به . ولم يعد الاسم معروفاً اليوم
شوغر (॥ شوعر ") بالعين. المهملة أو المعجمة ؛
ذكر في حضن .


قلت : هي محطة من محطات الطريق ، كان رسول الله يك

وقد تحدثت عنها بأوفى من هذا في المعجم وفي كتابي ॥ على طريق الهجرة ")
وذكرت في مادة " غراب "
صِرَار : بلفظ ما يُصرُ: :

جاء في قول حسان بن ثابت : فلّمــــا أنـــانـــوا بججنبْيْ صِـرارٍ
وشــَّوا الـســروج بلي الـخَـزَم
فمــاراعُهُمْ غيـر مـعــج الخـيـو
ل والزَّحف من خلفهم في دهم
(001/r : الــرة)
قال البكري - في (معجمم ما استعجم). : صرار : بئر على ثلاثة أميال من المدينة ، تلقاء حرة واقم ، وأورد قصة تشهد بذلك . وأورد الشعر المتقدم .

وذكر الرواية ياقوت ، وأورد لبعض الشعراء : ॥ لعل صراراً أن تجيش بيارها ه، .

وذكر صرارات أو روايات غير هذه ، ومنها : أنه جبل من جبال القبلية، وأورد للأفطس العلوي :
كأن بــنـي أمـيــة يــوم راحــوا

وعُـرّي مـن مـنـازلـهـم صــرار

$$
\begin{aligned}
& \text { الصادرة : ذكرت في نخب ، وكذلك مسجد الصادرة } \\
& \text { صُخْيْرات اليمام : وردت في غزوة ذات العُشَيَيرة }
\end{aligned}
$$

شمـاريــخ الجـبـال إذا تَــردًت

وقال : وصرار بئر قديمة بالمدينة على ثلاذة أميال على
طريق العراق ، وقيل : موضع بالمدينة . وذكر صراراً آخر بنجل

صَرْخَد : بفتح الصاد المهملة ، وسكون الراء وفتح الخاء المعجمة ودال مهملة .
جاءت في النص الني رويناه في ( النُخَبر " ( مسافة ما بين النُّجير نصرخدا هِ .

وهي مدينة بالشام كانت قصبة ما حولها ، تقع شرق بُصرى وجنوب السويداء في جبل الدروز ، وقاعدة الناحية
 " صَلْخَد " بإبدال الراء لاماً .

الصَفْرَاء: : من اللون الأصفر :
جاءت في قول هند بنت أثاثة ترثي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب: لقد ضُمْن الصَّفراءُ مجداً وسُؤدداً وحلمأ أصيلاً وافر اللبِّ والعقل

وأرملة تهـوي لأشعث كـالجـذل

قلت : كانت الصفراء قرية ، تعرف اليوم باسم الواسطة ، ثم أعطت اسمها لوادي يليل ، وهذا العطاء قديم جداً

حيث نججد مضيق, الصفراءوغيره ، وكأن الاسم أصيل كلوادي وأن القرية كانت قرية الصغراء، غير أن الخبر الوارد في غزاة بلر سمَّى القرية الصفراء ، وهو أول انر خبر عنها وعن

- الوادي

ووادي الصفراء من أودية الحجاز الفحول ، كثير القرى كثير الخيوف ، وإن كان اكثرها اندثر اليوم ، إذا خرجت من الملدينة فتجاوزت الفريش فانت في أول نواشغ وادي الصفراء ، ثـم تسير فيه مارا بالمسيجيد واللخيف والواسطة حتى تتجاوز بدراً ، أي إنه يلقالك على ( (0 ) كيلا من الملـينة ، ثم يفارقك على ( 1 ) كيلًا منها . ثـثم يدفع في البحر على آثّار مدينة الجار التأريخية .

وسكان هذا الوادي اليوم بنو سالم من حرب؟ ، لا يخالطهم فيه إلا نزيل .

وكان قديماً لغفار من كنانة ، ويبدو أن بني غفار انصهرت في حرب ، وكثير من القبائل تفعل ذلك حفاظاً على

أوطانها وأملاكها
ذكر في رحرحان ، وصوٌّ بأنه تحريف صِنْدِد . صَلْلْد : الصُمًان : جمع على عيغة التشنية : جاء في قول عباس بن مرداس السلمي : يـا بُعذَ منـنِلِ من ترجـو مودَّتـه
ومن أتى دونَـه الصُمَّان فــالحَفَرُ
(السيرة:
في هذا النص :

1 ـ الصُّمَان : أرض من أسافل نجد بين الدهناء وساحل
الخليج ، ذات حزوم وقُفَفَّة صلبة ، وهي من أشهر

 وهي في الوسط ومياهها تنحدر إلى الخليج . Y Y الحَفَر : بالحاء المهملة والفاء وآخره راء ، محركاًاً :
 نجد ، إذا فاض وادي الرُّمة اتصل به به ، ويقال : إن ماء الحفر إذ افاض دفع في الكا الكويت ، وقد قامت في ذلك الموضع مدينة في هذا العصر ، سّميت (1 مدينة حفر الباطن " ويقال : مدينة الحفر .
 قريش الظهر والكراع(1) في زروع كانت بالصَّمغـة ، من قناة للمسلمين .

 العيون والنخل ، إذا تجاوز قَنَّةُ مشهِّ حمزة ، دفع في الصَّمغة .

على زنة فَعْاء من الصنعة :
 الْتُّيسِ . وهي مديا مينة عظيمة على سراة اليمن ، وهي عاصمته ، ولها جبل يشرف عليها يسمى ॥"نُقم"، ،كما يسمى جبل القاهرة „المقطمه)،وجبل دمشق (قاسيون ) .
(1) الكراع: يطلق على الحيل والبغال ونحوها.

ولأهل صنعاء حب واعتزاز بعاصمتهم ، وهي طيبة الهواء كثيرة الخيرات، وتشتهر بكثرة مساجدها .

ويورد ياقوت في معجمه : أن اسم صنعاء كان ( أزاله هي وأن الحبشة عندما وافوها ورأوا جبلها قالوا : نعم نعم والجبل اليوم يسمى (ا نتم ") ضد نعم . ولما رأوا صنعاء .

 وعدن ثمانية وستون ميلًا ، والصواب أكثر من ذلك بكثير .

ثم يقول : بناها صنعاء بن أزال بن عبير بن عابر بن شُالخ ، فكانت تعرف بأزال وتارة بصنعاء ، ويغرب منري مرئ

 أشهر من أن تعرف اليوم صَنْعاء : بلعظ الذي قبله :
جاء في قول عمرو بن معدي كَرِب في قصة إسلامه : أمـرتُـك فـك فـوم ذي صـــــــا غَ


(0NT/r : السر)
قلت : هذا موضع من ديار زُبُيد ، وديار زُبَّدْ كانت حول تثليث من شرقي الطائف(1) . وقد يقول قائل : لعل هذه

صنعاء اليمن . فنقول : هذا الشعر ورد إثر مشُاورة عمرو ابن معدي كُرِب وقيس بن المكشوح المرادي ، فيّ فيبدو أن
 اليمن ، فهناك صنعاء الشام : قرب دمشق ، وصن وصنعاء الحجاز : شمال المدينة، وهذه في العتقادي صنعاء
رابعة .

الصَّوْرَان : تشنية صَوْر ، وهو عند أهل النخل الحشوش المتداخلة :

 قريظة
( السيرة: :
قلت : موقع الصورين قرب العوالي مما يلي المدينة ، ولعمر بن أبي ربيعة فيها أبيات ، في قصة ليس في هذا الكتاب موضعها

الصَّهْباء : ذكرت في ع


الضًّبوعة : بفتح الضاد المعجمة وموحدة هضمومة ثم واو وعين مههملة ، وآخره هاء : ذكرت في ذي الُُشَيرة .
ضَجَنان : فَفَلان من الضَجن ، أي بالتحريك :
 حتى إذا كنت بضَجْنَان مررت بعير بني فلان ، فوجدت القوم نياماً ، ولهم إناءُ فيه ماء قد غطوا عليه بشيء ، فكتفت غطاءه وشربت ما فيه
(الـيرة: :
تلُ : ضجنان حرة شمال مكل يمر الطريق بنعفهـا الغربي ، على مسافة \&ه كيلاً على طريق المدينة ، تعرف اليوم بحرة المحسنية ، وقد أفضت في في القولى كتابي (॥على طريق الهجرة ) فراجعه إن شئت .

ضَمارٍ : بفتح الضاد المعجمة، وتخفيف الميم وكسر الراء ، كقطام :

ورد في تصة إسلام عباس بن مرداس السلمي ، رضي الله عنه ، وأن ضمارِ كان صنماً لهم وكان المان القائم عليه مرداس ، فلما حضرته الوفاة أوصى عباساً بعبادته ، فبينا عباس يوماً عند ضمار ، إذ سمع من جوفه :

قــل للقبائــل من سليم كلهـ أودى ضَمارِ وعاثى أهل المسجد

إن الــني ورث النـبوة والهُـــى بعد ابن مريم من قريش مُهتدي


(\&YV/Y: السِيرة)
قلت : هو من ديار سُلَيم بن منصور ، فلعله كان في الحرة التي كانت تنسب إليهم ، وهي حرة الحجاز العظيمة التي تمتد من شمال الطائف إلى أن تفترق عن المدينة المنورة ، وكانت سلِم تشغل معظم هذه الحرة ، أما اليوم فليس لهم منها سوى جزء بسيط ، ولا يعرف ضمار - اليوم

.

بفتح الطاء المهملة ، ويروى بكسرها ، وخاء معجمة وفاء
مفتوحة ، وهاء :
جاء في قول جَرِير بن الخَطْفي :
بَطِخْفَةَ جـالـدنـا الملوك وخيلُنـا
عشية بسطامٍ
( Y ( $\mathrm{CN} / \mathrm{C}$ :

قلتُ : طخفة علم من أعلام نجد لا زال معروفاً مشهوراً ، كان يمر به طريق البصرة ، وكان لبني كلاب ، وهو ولي اليوم للروقة من عتيبة . ويقول ابن جنيدل في كتا كتابه (ا عالية نجد " تقع على طريق البصرة قبل ضرية بمرحلة ، أي من جهة البصرة ، وهي هضبة حمراء كانت علماً من أعلام حمى ضرية . وذكر الحربي في المنـي

بين طخفة وضرية (YA ) ميلًا . طخفة مما يلي القصيم

بفتح الطاء المهملة ، وكسر الفاء ، ثم مشاة تحت ولام : طَفِيل : حرة تقا.م الحديث عنها في " شامة") .

طِلاح : بكسر الطاء المهملة ، وتخفيف اللام ، وآخره مهملة : . ذذر في غزال .

طلال( ذو . .) : جاء في السيرة بكسر الطاء مرة وبتشديد اللام مرة أخرى ؛


ذكر في قصة الرَّحَّال وحرب الفجار ، قال البَرَّاضُ يذكر قتله
الرحال :

شـددتُ لهـا بني بكــر ضلوعي



رفعت لهـا بــنـي ظَــنَل كنَي
فخـر يميد كـلِجـنْع الصـريـع
(100/1 : الـيرة)
تلت : طلال : بالفتح والتخفيف كما ذكرت آنفاً ، ،عدّ ماء بُعالية نجد على يسار الذاهب من عفيف إلى المدينة ، المي في الشمال الغربي من عغيف ليس بعيداً من الحسو . وكان الئت هذه ديار بني عامر ، وهي اليوم ديار عتيبة ، وما زال لطلال هذا ذكر في أشعار البادية لشهـرته في هــنه (1) الناحية

وتوجد اليوم هضبة قرب طلال تسمى ॥( تيما « فهيولا شك تحريف لتيمن .
بضم الطاء المهملة ، وواو ، مقصور :
ذكر في مواضع في السيرة ، منها : مبيته هِّنِّ ليلة الفتح بذي طُوَى .

وهو وادٍ من أودية مكة ، كله معمور اليوم ، يسيل في


 المكأسة - الرمضة قديماً - من الجهة المقابلة .
(1) انظر (الأدب الشعبي في الحجاز ه ( الدليل) )
$1 \wedge \wedge$

وعليه من الأحياء: العُتَيبة ، وجْرْوَل، والتنضباوي ،

 طوى ، وانحصر الاسم اليوم في بئر في جرول تسمى بئر
 المغاربة يحرصون على زيارة هذه البئر والشرب من مائها .
الطوُر : : بضم الطاء المهملة وسكون الواو وآخره راء، جاء في قصة قوم موسى ، وتردد في السيرة .
orq/( : السيرة)
وهو طُور سيناء ، وجبل سيناء ، وذكره الله في القرآن

 الحجاز رأيته شامخأ ليس بينك وبين وبينه غير خليج العقبة ،

 ويستميتون في التمسك به ، وكان قبل ذلك من أراضي
 وفي اتفاقية صلح عقدت قبل سنوات بين مصر والعدو نص على أن تجلو اسرائيل عن كل سيناء بئل بيا فيها الطور في مدة لم يبق منها سوى عدد من الشهور ، فعسى أن
يتم الجلاء قبل ان يتم طبع هذا الكتاب . وقد وند جلا

الموافق شهر رجب سنة r • \& هـ .

بفتح الطاء وسكون المثناة تحت وموحدة وتاء مربوطة:

جاءت في قول أبي قيس بن أبي أنس الأنصاري :


(OIY/1 : السيرة)
 ( طابة ") أيضاً ، وطيبة وطابة بمعنى .
 وقيل إنه هو الذي سماها طيبة أيضاً، وفي أخبـار المتقدمين ما يستشف منه أن اسمم طيبة قلديم ، ولكنه ما كان معروفاً للعامة .


# الظَّْبّة | (عرق الظبية ") <br> ذكر في (عرق ). 

الظُُريبة : تصغير ظربة ، وبالظاء المعجمة:
جاءت في قول أبان بن العاص حين أسلم أخواه :
 لما يفتري في الدين عمرو وخالد
ثم يقول ابن اسحاق : الظُريبة ، من ناحية الطائف . (الـيرة: :
وأقول : لا شك أن هنا تحريف „ الضّرِيبة " وهو تحريف سماعي وتصحيف إملائي

 اسم الضّريبة واندثر اسم ذات عرق ، ولعل احدنا كلاهما تمر في هذا الكتاب فنحددها بأدق من هذا هـا وقد مرّا في كتابي (ا معالم مكة التاريخية والأثرية ه . الظُّهِرِ ان : كأنه تثنية ظَهْ :

الذي يتردد في السيرة ، هو : مَرّ الظهران ، الوادي المشهور ، وقد ذكر .

عين مهملة وبعد الألف لام فجيم .

جاء في قول حسان بن ثابت رضي الله عنه : إذا سلكت للغور من بطن عالج .
فتـولا لها : ليس الـطريق هنالـك
( السيرة:
قلت : عالج رمل عظم في بلاد العرب يمر في شمال نجد قرب مدينة حائل إلى شمال تيماء ، وقد سمي قيمي فيمه
 ويسمى اليوم ( النُنود ") جمع نِنْدٍ ، وهو القوز أو الدعصص من الرمل
والغور - في جزيرة العرب ـ : كُلُّ ما سال ماؤه ه الى البحر فهو غور ، أما في الشام فالغور : الأرض المحيطة بمدجرى نهر الاردن . والبيت المتقدم يلمز به به حسانُ كفارَ قرين حين غيروا طريقهم المعتادة الغورية إلى طريق تذهب من شرق المدينة تفادياً لغزوات المسلمين ، فيقول لهم : ليس اليس هذا هو الطريق الصحيح الى الغور ، أي ديار قريش ، ولكن الخوف ألجأكم إليه

إذا ذكرت في المدينة فهي أعلاها من حيث يأتي الئي وادي بطحان ، ويطلق اليوم على تلك الجهات ( العوالي " جمع عالية

جاء في السيرة : أن رسول الله رواحة بشيراً إلى أهل العالية ، بفوز المسلمين في بدر . (الـيرة: :

عامر : ذكر في بغض الكتب أنه من جبال مكة ، ولا أرى ذلك .

أنظر الححديث عنه في مادة ( سهيل "
(السيرة)
جاء في قول ابن الذئبة الثقفي :
لَعْمْـرُوَ مـــــــــلفتى من مَفَــرْ

مــع المـوت يلحقـه والكِبـرْ
لـعـمــرك مــا للفـتـى صُـــــرةُ

لــعـــرك مــا إن لــه مــن وزرْ
أبـعـــد قـبــائــلَ مـن جـمْـــــــر

أبيــدوا صبــاحــاً بــذات العَبـرْ

كمثــل السمـــاء قبيـل الـمــطرْ
يـعم صـيـاحهـم الـمـتـربــات
وينفـون من قــتلوا بــالــذفـرْ (1)
(الليرة: :
قلت : العَبر : لا زال معروفاً من أطراف حضـرموت الشمالية الغربية، يجتمع فيه حاج حضـرموت ، ، ثمر يسِرِ
بطرف رملة السبعتين إلى مأرب ، وانظر وصفاً كاملاً لطريق العَبَر في كتابي ( بين مكة وحضرموت " .

وأهل حضـرموت يقولون : ( العَبر ) بسكون الموحدة .
(1) صحرة: : متسع ، وزر : ملجأ ، المقربات : الحيل الأصايل، الذفر : الصنان ، وهو رائحة الابط ونحوه

$$
\begin{aligned}
& \text { العبابيد أو لا تعرف اليوم } \\
& \text { العبابيب : } \\
& \text { عين مهملة وباء موحدة ثم راء ، وبالتحريك : } \\
& \text { العَبر : }
\end{aligned}
$$

العِتْيانة : بكسر العين المهملة ، وسكون المثلثة .
( 99 )/1 : الـيرة)
قلت : صوابه ، اللغْبْرِيانة : فج من القاحة على الضفة اليسرى، شمال شرقي السقيا (أم البرك اليوم " . بلفظ العذراء من النساء، ، ومن دون أل :

جاءت في قول حسان بن ثابت :
عَفَت ذات الأصـابـع فـالجِـواءُ


قلت : عذراء ، بلدة من ظاهر دمشق الشُمالي ، بطرف الغوطة بينها وبين ثنية العقاب ، وأهل الشام ينطقونها اليوم
 العامة، ولقرب عذراء من دمشّق نتلت السوق الحُرْرَة
 دمشُق
وقد وصفها ياقوت فحددها تحديداً دقيقاً لأنه رآها ،
 معروفة ، وإذا انحدرت من ثنية العقاب وأشرفت على الغوطة فتأملت على يسارك رأيتها أول قرية تلي الجبل ، وبها منارة
(1) خولان هذه : قربة كانت قرب دمشقَ ، ثم خربت .

أما ذات الأصابع والجواء فاتفق شارح السيرة وشارح ديوان
حسان على أنهما موضعان بالشام أي قريب من عذراء ، ولم أر ذكراً للجواء إلا جواء جواء يقع شرق النمان

الذي يقول فيه حسان أيضاً :
عفــا من آل فــاطمــة الجــواء فـيمـنُ فــالـتــوادم فــلـــحســــاءُ

وهذا لم يرد في ديوانه الذي اطلعت عليه إنما أورده ياقوت . وهذه مواضع من نواحي المدينة الشرقية والشمالية فلا يعدو الأمر ان تكون ذات الأصنابع والجواء من نواحي الملينة ، وأن حساناً أراد ان الديار الوار الواقعة بين هذا وعنراء الشام قد عفت ، أو أنهما من الشام كما كا قدما قدنا . العَثَاعِثُ : كأنها جممع عثعث :

جاءت في قول ابن الزّبِعْرَى : أمن رسم دارٍ أقفـرتْ بالعثــاعث بكيتَ بعينٍ دمعهــا غـيــر لابث ( السيرة: :

قلت : عثعث ، اسم مرادف لاسم سليع بالمدينة ، وسليع أكمة صغيرة: غرب سلع ، إذا كان الشعر موجهاً إلى أبي بكر - كما في السيرة - فأقرب مآله عثعث هذا ، أما كان لمحرد مططبقة الروي فهناك أجبل ذكرت قرب
 أرجح أن الشاعر جمح عَتْثثاً بما حوله لمطابقة الروي .

بالتحريك وآخره نون :
عَدَن :
جاءت في النص : قال : يليه إرْم بن ذي يزن ، يخرج

عليهم من عَدن ، فلا يترك أحداً منهم باليمن . (IV/A : السيرة)

وهذا في قول سطيح لربيعة بن نصر ملك اليمن ، وإدْم
 اليمن . وعدن اليوم مدينة عظيمة على ساحل بيل بحر العر العرب المتصل بالمحيط الهندي ، ولها عدن ، يتصل رأسه الغربي برأس البحر الأحمر في مضين
 مخـلاف أبين المتقدم ، وكـانت خضعت لـالـالـالـاستعمـار البريطاني ردهاً من الزمن ، وكان الانجليز لا يفكرون في الخروج منها ، ثم استقلت حضضرمـونـوت وما تبعها منا من اليمن
 اليمن ، فسمي ( اليمن الجنوبي ") .

العُدْوَة القصوى قال ابن إسحاق : ومضت قريش - يعني يوم بدر - حتى الئى
 الوادي ، وهو يليل ، بين بدر وبين العنين الينل ، الكثيب الني خلفه قريش ، والقُلُب ببدر في العُلدْوة الدنيا من بطن يليل إلى المدينة (19/1:1) السيرة)

قلت : العدوة القصوى والُعَبْقل ، جانب وادي يليل مما يلي مكة ، والعدوة الدنيا ، جانب وادي يليل مما يلي المدينة

ولم يعد شيئًاً يعرف باسمه من هذه المسميات ، غير أن
 الكتيب . كذا في السيرة ، والكثيب معناه تل من الرمل ،

وهذا غير موجود في العدوة القصوى ، انما هنالك أكمة أو حثمة ما زالت ماثلة ، والوصف ينطبق عليها .
العِرَاق : الاقليم المعروف من بلاد العرب .

جاء في ذكر سرّية زيد بن حارثة إلى ذي القَردة ـ أنظره وتردد كثيراً في السيرة ، والعراق : هو البلاد التي يمر فيها نهرا دجلة والفرات ثم شط العرب إلى البحر ، وكان يقسم إلى عراق العرب، وهو ما غرب دجلة والثشط، وعراق

 عظيمة شملت فارس والسند وبعض بلاد الهند واذربيجان وما وراء النهرين - سيحون وجيحون - وعمر المسلمون مدينة الكوفة فاتخذها الامام علي - كرم الله وجها ـور عاصمة للخلافة، ولما قامت الدولة العباسية اتخذت العراق مقراً لها وعمرت بغداد فكانت عالت الـا الاسلام ، ودام حكم بني العباس نيفاً وخمس مائة سنة حتى انهارت دولتهم على أيدي التتار ، ثم اضمـمحل أمر العراق قروناً عديدة وظل الصراع عليه بين الترك والـو والفرس ، حتى قامت الثورة العربية الكبرى سنة ع عشپا هـ فانجلت عن تقسيم البلاد العربية إلى دويلات رأى الاستعمار مصلحته في تكوينها ، فتكونت مملكة العراق الهاشمية ،
 ابنه غازي ثم فيصل الثاني ابن غازي ، وفي سنة IrVA انقلاب قام به الجيش ، وقتل الملك فيصل الثاني وولي عهجه الامير عبد الإِله بن علي بن الحسين .

ويعتبر العراقّ من البلدان الغنية بثرواتها المائية والبترولية ، ولكن التقدم الذي حقعه العراق في العهد الجمهوري ليس بحجم هذه الثروات .
امُرُ العَرَب : جاءت في النص : قالْ ابعة :
أمٌّ اسماعيل : هاجر ، من أمّ العرب ؛ قرية أمام الفرما
-من مصر
ويعلق محقق السيرة على هذا قائلًا :
ويقال فيها ( أم العريك ")، كما يقال إنها من قرية يقال لها
( ياق " .
(7/1 : السيرة)

قلت : فلعل كلمة " أم العرب " أطلقت عليها بعد أن صارت هاجر أماً لنصف الهرن؟ ، أي ولن اسماعيل . العَرْج : جاء في نص قلدمناه في عسجل .

وهو وادٍ فحل من اودية الححجاز الثهامية ، كان يطؤه طريت الحجاج من مكة إلى الملينة ، جنوب المدينة على
(1) ${ }^{\prime \prime}$ ( $11 \mu$ )

وقد أفضنا في القول عنه في (ا معجم معالم الحجاز ") .
العِرْضُ : جاء في شعر نسب لكعب بن ماللك يرد فيه على هُيرة
المحزومي :
(1) انظر كتابي :(ا على طريق الهجرة)،وهناك افاضة في القول .

$$
r \cdot r
$$

نـجـالــد لا تَبْقَى علينا قَبــــة
من الناس إلاّا أن يهابوا ويفظعوا

عَلاَم إذا لم نَمْنِع العِرْضَ نزرُعُ


قلت : العرض هنا, : وادي المدينة .
وهذا الشعر جاء في معجم البلدان •
ولما هبطنـا العرض قـال سراتُــا
علام إذا لم نحغظ العرض نزرعُ؟
. ولم يسم الشاعر
وقال ما يفهم منه : أن كل وادٍ شـجير أو زراعي أو ذي قرى يسمّى - في الححاز ـ عرضاً . وهذا هو معنا ما ما قـدمنا من أن العرض عند أهل المدينة هو واديها حيث زرضئ زرعهم وقراهم
العُرْف : ذ ذكر في العقيق . والأعراف في بلاد العرب كثيرة ، وهو اسم يطلق على كل جبل منقاد له سراة مستدقة تشبه عرف . الحمار

عرق الظَّبْبَة : يتردد كثيراً في السيرة ، ولأهل البلدانيات خوض في ضبط


ظَبْبَة " والطرف والعرقّ والنعف : واحد . وهو نعف أشهب
 مكة ، قبيل الرَّوُحاء بثلاثة أكيال تقريباً ، في ديار عوف من حرب ، وكذلك الروحاء .

عين مهملة مضمومة،وراء مغتوحة،ونـون وتاء مسربوطـةّ:
جاء في قول ابن إسحاقِ:وغزوة عبل الله بن اُنيس خالل بن
 (719/r: السيرة)

قلت : عُرَنَة ، الوادي الذي لو وقع جلار مسـجل نمرة القبلي وقع فيه ، ويقال أيضاً أن هذا الجدار وموضعصصلاة


وهذا هو الجزء اللذي يعرفه الناس ، ولكن وادي عُرَنَّ هو الوادي الفحل الني يحخترق أرضى الُمُغَّس ، فيمر بطرف عَرْفَه من الغربِ عنل مسجِل نمرة ( مسجلد عَرَهة) تَم يجتمع مع وادي نعمان غير بعيل من عرفة ، ثم يأخذ الواديان اسم عُرَنَة ، فيمر جنوب مكة على حدود الحرم ، ثم يغرّب حتى يفيضى في البحر جنوب جلة علم على قرابة (ए.) الجارفة . وزراعته قليلة، ، وما عليه من عيون كعين الحُسَينية والعابدية ، قلد انتطع اليوم ، فيه زرائع على الضضن الآلي

بفتح العين وسكون الراء : عَرْوى : ذكرت في (عزوى) العُريْضِ : بضم العين المهـملة ، وفتـح الراء ، وسكـون المشناة التحتية ، وآخره ضاد معجمة : ناحية من الملدينة في طرف حرة وافتم ، شملها اليوم العمران ، مازالت معروفة . جاء ذكرها في غارة أبي سفيان في غزوة السويق . ( السيرة:

وكان ينسب اللى العُرَيْض هذا قوم من ولد علي بن أبي
طالب كرم الله وجه ، يقال لهم العُريضيّون .
أنظره في (ا معجم معالم الحجاز " وظهر في المخطط الذي نشرناه عن المدينة في هذا الكتاب

اللُزَّى : بضم العين المهملة ، وزاي مقصور ، الصنم المشهور :
جاءت في النص : فكانت لقريش وبني كنانة العُزّى ، بنخلة ، وكان سدنتها وحجابها بنو شيبان ، من سليم ، حلفاء بني هاشم

قلت : بنو شيبان بن جابر بن مرة بن عبس بن رفاعة بن بن الحارث بن بهثة بن سليم بن منصور ، وانظر عن سليم (" معجم قبائل الحجاز ") .
وموقع العُزّى معروف اليوم في فرعة سُقام أحد روافد خُرَاض ، وحراض هنا منر من روافد نخلة الشامية . وقـد أوفيت الحـديث عنهـا في " معـالم مكـة وفي "المعجم "،
وهي التي قال فيها أبو سفيان يوم أحد : لنا العُزّى ولا
 لكم

عُزْوى : بضم العين المهملة والزاي :
جاءت في قول خَدِيج بن العوجاء النُّصري يوم حُنين : ولمـــادَنــونــا من حُنينَ ومــائِـــه
رأينـا سواداً منكـر اللَّون أخصفا

## بملمـومة شهبـاء لـو قـذفـوا بهـا

شماريخ من عُزوى إذن عاد صفصفا
( ( السيرة)
قلت : عُزْوى ، صوابه (॥ عَرْوى " بفتح العين وسكون الراء:

وهو جبل أسود بنجد، وعنده ماء يسمى باسمه ، وقد أحدثت هناك قرية (سنة وسشا| هـ(1) ) وهذه القرية عمرتها قبيلة المقطة من برقا من عتيبة ، وهي تتبع إدارياً
 ومن أمثال أهل نجد : ( من عروى لروى ) أي من عروى
 الححجاز : ( من غَيقة إلى طفيل ) وهو أيضاً مثل على سغلى الانتشار .

بـاسم العسجــد الـــني هـو الــذهب ، ويـروى عَسْجــر : بالراء

جـاء في قول رزاح أخي قُصَيَّ لُّمِّهـ في قصيدتـه التي يصف فيها خروجه بقضاعة لنجدة أخيه قصي، فذكـر أنهم خرجـوا من السر واشمذين قرب خيبر ثم مـر بعسجد أو عسجـر هذا فقال :


وأسـهـهـلن مــن مــــتـنــاخٍ ســبـيــا
(1) عن كتاب 』 عالبة نجد ه لابن جنيدل .
وجــاوزنَ بـــــركــن مــن ورقــان
وجــاوزنَ بــالــــرج حــــاً حــولا

$$
\text { ( السرة: :، } 1
$$

قلت : الشعـر يحدد عسجــداً بأنه من نواحي المـدينة على الطريق شمالها أو جنوبها ، ولا يعرف اليوم
عُسْفان : بضم العين وسكون السين، وفاء وألف ، وآخره نون .
جاءت في النص : قال ابن اسحاق : وكان تُتُّعٌ وقومه أصحاب أوثان يعبدونها ، فتوجّه إلى مكة ، وهي طريته إلى اليمن ، حتى إذا كان بين عُسْفان وأَمْجٍ ، أتاه نفر من هذيل بن مدركة ... إلخ ( r )/ / الــريرة)
تلت : عسفان بلدة على •^ كيلًا من مكة شمالاً على
 طريق إلى المدينة ، وقبيله إلى مكة ، وآخر إلى جُدُّة . وقد أفضت عنها في (॥ معجم معالم الحجاز ه . تصغير عُشَرة ، وهي شجرة معروفة :


قال ابن إسحاق - في غزاة ذي العُشَيرة ــ : فسلك على


 فترك الخلائق بيسار ، وسلك شعبة يقال لها لها : شُعبة عبد الله ، ثم صب لليسار حتى هبط يليل . ـ قال المؤ لف :
 بالضبوعة ، ثم سلك فرش ملل ، حتى لقي الطريق

بصخيرات اليمام ، ثم اعتدل به الطريق حتى نزل الُُشَيرة
من بطن ينع
(099 ،09^/1 : السيرة)
المؤلف : وقوله اعتدل به الطريق ، أي أخذ على السيالة
 ثإلى ينبع ، لابّاً الأشعر من الجنوب .

والمواقع الواردة هنا : نقب بني دينار : من حرة المدينة
الغربية ، بين الليِح والعرصة، ولم يعد معروفاً .
فَيْفَاء الخبار : الأرض الفياح الواقعة بين الجَمًاوات ، وتعرف اليوم
بالُّعَعْنَة .
بطحاء ابن أزهر : من فيفاء الخبار . ولا يعرفها أحد اليوم
ولا المشترب .
الخَلائق : أرض كانت تزرع بين فيفاء الخبار وملل ، ولا
 ما زالت صالحة للزرع، ، إذا خـرجت من ذي الاني مكة كانت على يمينك عن بعد .

شعبة عبد الله : هي اليوم احدَى مخيلصات ، معها ريع ينصب في مغيض وادي الضّبُوعة في ملل .
 ولأن الضَّبُوعة تصب في ملل لا في يليل . وملل : وادٍ فحلٍ ينتضّ من جبال قُدْس ، فيمر على نحوٍ

 فَرْش ملل ، ثم يسير ملل حتى يصب في إضْم (ا وادي

الحمض اليوم " غرب المدينة .
الضَّبُوعة : تلعة كبيرة تصب في ملر بلر بعد الفرش من أليمن

وذو العُشيرة الوارد هنا : كان قرية عامرة بأسفل ينبع - ينبع النحل ـ ثم صارت محطة للحاج المصري هنالك . وهي أول



بضم العين المهملة ، وسكـون الصاد المهمملة أيضـاً
وموحدة ثم تاء مربوطة :

مكان كان من منازل بني جَحْجَبا ، بالمدينة .
قلت : كانت الُُصْبة أرضاً زراعية معروفة إلى عهِ قريب ، وهي من جهات قُباء مما يلي قُربان ، أو كذا قيل لي

بكسر العين المهملة ، وسكون الصاد ، وآخره راء :
جاء في النص : قال ابن اسحاق : وكان رسول الله حين خرج من المدينة - أي في غزوة خيبر - إلى خيبر

 ( الــيرة: :

> قلت : في هذه الرواية :

ا ـ عِصْ : نعرف في هذه الرواية أنه بين المـدينة وخيبـر ،
قبـل الصَّهْبـاء ، ولكُنـه لا يعـرف اليـوم ، على أنـه من

المحتمـل ـ جـداً ـ أن يكـون في وادي اللّحْن أو ألتمة ،



 وشمال .

 مقحمأ أو محرّفاً

العَصَوان : مشنى عصا .
أنظر : الغضوين ، بالمعجمتين ، حيث ورد النص به ، وهو تصحيف
عَفْراء: : بالعين المهملة والفاء :

جاء في ذكر مقتل فروة بن عمرو الجُذَامي . قال ابن إسحاق : فلما أجمعت الروم لصلبه على ماءٍ لهم ، يقال له عَفْراء بفلسطين ، قال :
ألا هَـلْ أَتَى سَلْمَى بـانَّن حلياهِـا
على ماءٍ عَفْرْ فوق إحـدى الرواحل؟
على ناقٍٍ لم يَضربِ الفَحلُ امَّها (1)
مُــذـبـة أطـرافهـا بـالمنـاجـــ
(09r/r : الـير.
قلت : ما سمعت بعفراء عند تنقلي في قرى فلسطين بين

عامي ITVVو ITVT هـ وقد زرت معظم القرى هناك عدا ما كان منها محتلاً . ويقول ياقوت : حصن قرب البيت المُقَقَّس . يعني بيت المَقْدِس

بنتحٍ العين والقاف وسكون النون وقاف أخرى مفتوحة أيضاً وآخره لام :

جاء ذكره في غزوة بدر ، وفُسّر هناك بأنه كثيب يُرَى من
ماء بدر ، وسألت شيخاً ببلر : أين الكثيب ؟ قال : ذاك وأشار الى أكمة كالحثمة جنوباً من بدر ، رأي العين .

وهو الذي ذكره أُمْيّة بن أبي الصَّلْت يرثي قتلى قريش :
ماذا بَبْرٍ فالُعَنْقَلِ من مَرازِبةٍ جَحَاجِح .

وما يعرف اليوم أحد اسم العقنقل إلاّ استنتاجاً . ومكانه بالعدوة القصوى ، والعدوة : جانب الوادي الأيسر . وقال حمزة بن مالك في يوم أُحُد :
 لتُميت داخــلَ غـَّـــة لا تبـردُ
 يـومـاً تَغْيَب فيـه عنهـا الأسعـــُ
العَقِيق : عقيق ألمدينة :
 بعده . قال ابن إسحاق : فسلك طريقه من المدينة ، على نقب المدينة ، ثم على العقيق ، ثم على ذي الحليفة ، ثم على أولات الجيش . قال ابن هشام : ذات الجيش . (7/r/1: السيرة)

قلت : العقيق من أشهر أودية المدينة المنورة ، يأتيها من الشمال ، ويأخذ أعلى مساقط مياهه من جبال قدس ومن
 فيسمّى أعلاه النّقِيع وبين جان جبل عير وحمراء الأسد يسمى
 بأسفل المدينة مجتمعاً مع أوديتها الأخرى مثل بلر بطحان وقناة وغيرهما .

وللعقيق ذكـر ‘كثــر في اشعـار العـرب ، وفي كتب البلدانيات، وهناك أعقة كثيرة ذكرت في المعجم .
والعَقِيق : عقيق الطائف :
 يعني مال بني الأسود بن مسعود ـ نازلاً بوادٍ يقال له العقيق
( السيرة: :
 الطائف، فإنه لم يكن بالعقيق ، إنما كان كان بين الطائف ووج ، والطائف آنذالك كان إلى الجنوب مما يعرف اليوم بباب الريع إلى جنوب غربي مسجد ابن عبن عباس ، وقد
 موضع مسجد عبد الله بـن عباس اليوم . أما العقيق فوادٍ إلى الشمال من الطائف ، ويعرف بعقيق الطائف ، ونا وظل حتى أدركناه خارجاً عن مدينة الطائف ، ولكنه اليوم دخل فيها ، ولا يمكن أن ينزل العقيت من يريد حصار الطائف ،
 من الجنوب، والعقيق في الشمال ، ولو أراد ان ينزل

بالعقيق لما تجشم هذا التطويق الذي ‘استلزم مدة يومين على الأقل
 الطائف نزل العقيق ، وكان مال بني الاسود لعله بوادي
 تستقيم الرواية، ، إذ أن رسول الله عندما انسحب كان طريقه على دحنا إلى الجعرانة ، وهذا يقتضي أن الن يكون سلك من الطائف على أسفل العقيق ثم على لُقَى ولىم ثم على دحنا ثم على الثنايا التي ذكرنا فيما سبق ، ثم على حُنَين ثم على الجعرانة والعَقِيق : عقيق عُشيرة :

جاء في قول عباس بن مرداس في يوم حنين : خُفَافيّةُّهُ (1) بـطن العقيق مصِيفهـا وتحتل في البادين وَجْرَة والعُرْفـا (السيرة: :
في هذا النص :

1 - العَقِيق هنا لِس عقيق المدينة ، إنما هو ما يسمّى
بعقيق عشيرة ، وهو وادٍ فخل تبدأ نواشغه من شمال
 الصغير الماء، ، أما نواشغه الغربية فهي تتقاسم الماء مع = نواشغ نحلة الشامية الشرقية ، ثُم يتجه شمالاً ماراً ببلدة عُشَيرة تم المحدث ثم ثم المسلح والنجيل وغيرهاً . وهو كان من ديار بني سليم ، أما اليوم فمن
(1) خفافية : نسبة إلى بني خفاف من سليم .
ديار عتيبة ، وهو كثير الآبار وبه زراعات .

Y Y وجرة : صحراء على الضفة الشرقية لوادي العقيق
آنف الذكر ، بها محطة للحاج العراقي على قرابة (19•) كيلًا من مكة شمالاً شرقياً ، وكانت معروفة
إلى عهد قريب حيث ذكرها الشريف عبد الله بـن
الحسين في شعره .
r ـ العُرْف : عرف أسود منقاد ، شرق بلدة عشيرة ، من نواحي عقيقنا هذا .

بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وآخر ظاء معجمة :
جاء في ذكر البَّاضض وقتله عُروةَ الرَّحَّال ، فقال ابن هشام : إن البرَّاض قد قتل عُروة ، وهم في الشهر الحرام بُعَاظ ، وبقية القصة هناك
(119/1 : السيرة)

قلت : عُكاظ من أشهر أهمواق العربَ، كان يوجد في الجهة الشرقية الشمالية من بلدة الحوية اليوم ، وقد خاض الناس
 ويمكن تحديده بأنه يقع شمال شُقي الطائف على عـلى قرابة خمسة وثلاثين كيلاً في أسفل وادي شُرِب

وأسفل وادي العرج عندما يلتقيان هنالك ، فالأماكن المذكورة في حوادث عكاظِ، كالعبلاء وشَرِب والحُرَيرة وغيرها كلها ما زالت معروفة في ذلك الحيز . غير ان تحديده في نقطة معينة أصبح من المهمات الصعبة ، غير أن الاماكن التي ذكرنا تجعله في موضع دائرة يحلدها

عَلَق ( ذو . . ) : بالتحريك والعين مهملة :
جاء في قول أبي طالب يُعٌرض بمن خذله من قريش :


إذا سُئـلا قالا إلى غيـرنا الأمـر
بلى لهـمـا أمْرُ ولكنْ تَجَرجْمَا (1)
كما جرجمت من رأس ذي عَلَقَ الصخر
(السيرة: 1 (MA/L)
قلت : عَلْقَ أحد فروع وادي نَعْمان ، إذا صعلت جان

فيه جبال علق ، وهو من ديار هذيل قديماً وما زال كذلك وـلك .
يبعد ذو علق ـ أو علق كما يسمى اليوم ـ شرق مكة 0 ع كيلًا ، على طريق الطائف المار في وادي نعمان .

عُمَان : بضم العين وفتح الميم المخففة ، وآخره نون : جاءت في النص المتقدم في السراة . وهو اسم للمنطقة التي تُكوِّن الزاوية الجنوبية الشرقية لجزيرة العرب ، فهي كاليمن تماماً مع اختلاف الجه الجهة عكسياً . وهي اليوم سلطنة مستقلة عاصمتها (مَسْقَط ) ،
 ومَطْرح ، وصُحار ، وسلالة ، وكلها ساحلية عدا
فهي قاعدة الجبل الأخضر ، ويقسمون عُمان إلى : وعمار ، ولمان
الداخل ، وعمان الخارج أو الساحل ، وظُفًار ، وقاعدتها سالة
(1) سفطا وانحلر 1

ولعُمَان موقع استراتيجي فريد ، وقد أخلذت تتقدم حثيثاً ، وأهلها صادقو الاسلام شديلو التمسك به بين خطي الطول : و or و•7 تقريباً ، وخطي العرض : . تقريباً أيضاً YVو IV

عَهُورِية : بفتح العين المهملة ،ة وتشديد الميم مع الضم : جاءت في قصة سلمان الفارسي كما ذكرناها في

الموصل
(riv/人: السيرة)
وكانت عَمُورية مدينة عظيمة للروم في هضبة الأناضول وسط تركية ، فتحها الخليفة المعتصم سنة ون ون وفتح أنقرة ، وكان فتحهها من اعظم الفتوح الاسلامية ، وكان سبيه أن امرأة علوية أسرها الروم فأذلوهـا فنادت : (\# وامعتصماه ") .

فجاء من أخبر المعتصم بذلك ، فقال : أنت سمعتها ؟ قال :نعم

فأمر بالجيش فجهز فكـان النصر . وكـان المنجمون يقولون : إن عمورية لم يحن وقت فتحها ، فلما فتحها المسلمون قال أبو تمام :

السيف أصـدق إبنـاءً من الكتب
في حَّهِ الحَدُ بين الجد واللعب
ولم يبق اليوم من عمورية سوى آثار ، وذكر خالد في -التاريخ

عُمْيانِس : جاء في النص : وكان لخولان صنم يقال له : عُمْمانِس

بأرض خولان ، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسم بينه
وبين الله بزعمهم ، فما دخل في في حق عُ عُميانس من حق حق الله تعالى الذي سموه له تركوه ، وما دخل في حق الله تعالى من حق عُميانس ردوه عليه !

قلت : خَوْلان خولانان : خولان بن عمرو بن الحاف من
 وخولان بن مالك بن الحارث بن مرة ، من كهــالان ،
 ويقال لهم خولان الطيال . وأرى الصواب عكس قول الهمداني ، لأن قضاعة ثابت من نصوص التأريخ جلاء بطون منها إلى اليمن وسكناها حول مأرب ، ومنها بلي وخولان ، ثم إن أرض شمال صنعاء ـ صعدة وما حولها كهلانية ، ومن العسير على خلى خولان التوطن بين قبائل كهلان .

إذاً فخولان صعدة كهلانيأهُ ، وبهذا نسبت حرب بن سعد
 هجرتها إلى هناك .

بقي موقع (عميانس ) أين هو ؟ لا نعرفه ولا يعرفه أهل - اليمن اليوم

العِيصُ : • بكسر العين ، ومشناة تحتية ساكنة وصاد مهملة، جاء في

وبعث من مقامه ذلك ، حمزة بن عبد المطلب بن هاشم ، الى سيف البحر من ناحية العيص . ( السيرة: :

قلت : العِيصُ ، وادٍ لجهينة بين المدينة والبحر ، يصب في إضم من اليسار من أطراف جبل الأجرد الغربية ومن الجبال المتصلة به ، ومن حرار تقع بِين إضم وينع ، ونير وفيه عيون وقرى كثيرة، وبه مركز إمارة ومدارس وشرئ ورية ومحكمة شرعية

 الوادي ، مقابل المدينة
(Tr/r : السيرة)
قلت : جبل عَيْنين ، ذكره كثير في تأريخ الدعوة ، ويقال

 المسلمين من ورائهم
وهو أكمة مازالت معروفة في شمالي المدينةعلى حانةوادي
 بينها وبين مشهجد سيّد الشُهجاء حمزة رضي الله عنه ، الا مجر" السيل ، وهما يتكالمان ، وعلى جيلى عين عينين بقايا بيوت خربة . والسَّبْخَة : تبدأ من جبل عبل عينين وجرف قنان باتجاه سلع ، وقد عمرت اليوم فصارت حيّاً جميلاً يسمى (حي الشهداء) ، نسبة إلى شهدهاء أحد .


ريع يقع شمال ركوبة ، وقد مهِّد اليوم وعبرته السيارات . كغابة الأشجار ونحوها :

جاءت في النص الذي ذكرناه في (پي قَرَدهِ . وهي أرض من مُمَصَرَ جبل أحد إذا أكنع في قناة إلى
 اعتبار الخُليل كله من الغابة ، والخُخليل : هو وادي المي المدينة بعد اجتماع : قناة وبطحان ، والعقيق .

غُرَاب : بلفظ اسم الطائر المعروف :
جاء في ذكر غزاة بني لحيان ، فقال ابن اسحاق : فسرئ فـلك على غُرَاب ، جبل بناحية المدينة على طريق الشام ، ثـم على مُحيص ، ثم البتراء، ، ثم صفق ذات اليسار فخرج
 الطريق على المحجَّة من طريق مكة . (rVa/r : السيرة)

المعالم الواردة في هذا النص :
1- غراب : جبل أسود غرب المدينة يمر به طريق الشام
 "حَبَشي "لأن لونه أسود بصفار كلون الحبش ، وبجانبه من الشُمال أشعب تسقَّى ("غُرْب") يبعد حبشي سبعة أكيال عن المدينة


وآخره طاء مهمنة ، وادٍ صغير يمر بالسفح الغربي

لجِل حبشي المتقدم ، يطؤه درب الشام على (10 (10 ) كيلاً من المدينة ، فيه محطة لسكة حديد الحجاز .
r r البَتْراء : حُرَيرة بطرف مخيط من الغرب ، وتقتضي المشاهدة
أن رسول الله الحريرة من الشرق ، فقبل وادي مخيط ، حيث الـي هناك . طريق ما زالت مطروقة توصل إلى الجادة العظمى
 الضفة اليسرى لوادي ملر على ( المدينة جنوباً ، يمين طريق السيارات اليا اليوم ، وقد تحدثت عنها مطولاً في كتابي (على طريق الهجرة ) بما لا يتيسر في هذا الكتاب
0 ـ صُخَيرات اليمامة : كانت محطة على طريق مكن من من المدينة ، على قرابة ( (0 ) كيلاً من المدينة ، وقبل السيالة بثلالثة أكيال فتط ، وهي اليوم صخور سود
مناصيب في قفر لاساكن له. .

وتحدثت عنها مطولًا في الكتاب المذكور آنفاً
غُرَان : على وزن غُراب :

 غُران ، وهي منازل بني لحيان ، وغُرانران ، وادٍ بين أمج وعُسفان ، الى بلد يقال له ساية
( Y ( الــيرة ؛ )
قلت : في هذه الرواية :
1 - غران : وادٍ فحل ، وهو كما حُحُدد في هذا النص بين أَمْج

وعُسفان ، وأمج يعرف اليوم بْخْلَيص ، وقد ذكر عسفان .
 كيلًا ، بعد ثنية غَزَال مباشرة ، وهو اليوم لتبيلة حرب .

المرواني ،ثم خليص » أُمج قديماً " أي انِ انِ ساية


. خليص ، واسمها (॥ الكامل ") ،وأهلها بنو سُلْيم بن
منصور)


جاءت في قول جَعْدَة بن عبد الله الخزاعي يوم الفتح :

ولِفتـاً ســدنــاه وفــج طِــالح

قلت : غزال : الثنية التي تهبط على عسفان من الشمال ،
ليس له طريق من جهة المدينة إلاّ من غزال هن هذه ، ووجهُها الآخر وادي غران .
ولِفْت : وتعرف اليوم بثنية ( الفيت ) : تقابل ثنية غزال من

 اليوم بها طريق ، فقد سدتها الـرمال ، وخبرها فـدا في المعجم

أما طِلاح : فوادٍ صغير شمال شرقي غزال وجنوب شرقي لفت كرأس المثلث بينهما ، يسيل في ابي خُليفاء الذي يسيل في خليص .
غَسَّان : بفتح الغين المعجمة، وتشديد السين المهملة ، وبعد
الألف نون :
جاء في قول عباس بن مرداس السلمي : وعَكَ بن عدنـان الـذـين تالقّبوا بغنَّـان حتى طُرَّدوا كــل مَـطْرد

وفسر ابن اسحاق غَسّان فقال : ماء بسـد مأرب باليمن. ، كان شِرباً لولد مازن بن أسد بن الغوث فسموا بـا به ، ويقال : غشَّان : ماء بالمُشُشَّلَ ( $9 / 1$ : الــيرة)

وقوله تسموا به : يقصد أزد غنّان، ، ذلك أن الأزد، ويقال: الأسد تفرقت بعد انهيار سد مأرب ، فكان منهيا : أزد غسان ، أرديان ، سكنوا الشام ، وأزد شنوءة سكنوا السراةوهم أزد ألسار السراةوأزدعُمْمان سكنوا





ولا يعرف اليوم .

الغضوين : بفتح الغين المعجمة والضاد المعجمة أيضاً، على صيغة المثنى :
جاءت في النص : ثم سلك بهما مرجح محاج ، ثم تبطّن

بهما مرجح من ذي الغضوين - قال ابن هشام : ويقال : الحَضِوين - ثم تبطن بهـما ذاَ كَشْر ، إلْ (291/1: : السيرة)

قلت : ليستت الغضـوين ولا العضـوين ، إنمـا همـا العصوان : بإهمال العين والصاد ، مشنى عصا ، يقال للجما : العصا اليمنى والعصـا اليسرى ، ويجمعـونهما " العصي " : تلعتان تجتمعان ثم تصبان في وادي مجاح أحد روافد وادي الفرع

غُمدان : بضم الغين وسكون الميم ، ثم دال ونون بينهما ألف : جاء في النص : بَبْنُون وسِلْحِين وغُمدان : من حصون اليمن التي هدمها أرياط ( الحبشي ) ولم يكن في الناس مثلها
(
قلت : غُمْدان بناء عجيب قرب صنعاء لا زالت آثاره ماثلة للعيان ، قيل إنه كان يتكون من عشرين سقهاً ، واتخذه سيف بن ذي يزن مقراً لحكمه .

وكان أحد ملوك حمير قد بناه قبل ذلك بزمن ، ويعتبر
 الأعاجيب . ويقول ياقوت في معجم البللدان : بني على سبعـة أسقف ، بين كـل سقف وآخــر أربعـون ذراعـــاً وهذا الخبر معقول من ناحية وغير معقول من ناحية أخرى . فكونه سبعة أسقف أقرب إلى الصواب من عشرين سقفاً ، ولكن قوله بين السقف والسقف أربعون ذراعاً ، فيه نظر .

بنتح الغين المعجمة، ونسكون الميـم، وبعل الراء تاء مربوطة :
جاءت في ڤوله : وغزاة عُكَاشة بن محصن الْعْمرة . ( $\mathrm{M} / \mathrm{Y} / \mathrm{Y}:$ : السيرة)

قلت : هذا الاسم لا يلخل عليه الألف واللام ، فهو ( غَمْرهة ) هي محطة من محطات الحاج العراقي قلديماً على الضفةة الشرقية لوادي العقيتَ حين يمر بين عُشَيرة والمِسْنِح شمال شرقي مكة على ست مراحل . وهذا عقيق

عُشْيرة .
على وزن عُمَير ، قيل بالغين المعجمةَ وقيل بالمههملة ،

$$
\text { والإِعجام } ا ٓ ك د ~: ~
$$

جاء فيي رجز قِيل إنه لعَدِيّ بن أبي الرغباء :


ليس بـذي الـطلح لهـــا مُعـرُسُ


فَـَحْمْلهـا على الــطريـق أكْيْس
قـــل نـصــر اللله وفــرّ الأخــنس

يقتضي أن يكون الغمير هذا بين بلر والمدينة .
ولكن لم أسمع به هناك ، بل لم أر من ذكره في هذه
الكهة

ولعل عدياً أنشده ولم يكن بادعه .
غَمِيس الحمام : بفتح الغين المععجمة :

YYA

جاء في النص الذي أوردناه في (پ تربان ) وهو وادٍ من


 (السيالة ") وعلى ضفته اليمنى صُخْيْرات. الِيْمَام . الغُمْيصاء: : تصغيــر ، غَمْصاء،بالغين المعجمة :
جاءت في قول أحد بني جُجْيمة من كنانة : فكائِنْ ترى يوم الغُمَيصاء من فتى" أصيب ولم يَجْرح وقد كان جارحا
وقول آخر منهم :

ولا الدَّاءُ من يوم الُُمْيصاء ذاهب (السيرة:

وكان خالد بن الوليد أوقع بني جذيمة من كنانة بالغميصاء من
 وهوى خالد فيها ، ولم يحلد أحد من المتقدمين موقع الغْميصاء ، غير قولهم أنها من جنوب مكة .

وفي كتابي (معالم مكة التأريخية والأثرية ) استنتجت أن الغميصاء هي ما يعرف اليوم بوادي الأبيار ، وذكرت هناك
ما أراه من دلائل .

الغَمِمي : بفتح الغين المعجمة ، وبين الميمين مثناة تحت :
ذكرت في كراع الغميم وحددت .
الغَوْر : ذكر في عالج


بعد الفاء والألف جيم مشددة ثم تاء مربوطة :
جاءت في ذكر هجرة النبي إلى المدينة،وخلط المتقدمون بينها وبين القاحة ، بالقـف والحاء المهجملة ، وهمـا متجاورتان .

فالقاحة هي الوادي الرئيسي ، والفاجّة ، رافذ من روافده ، يصب فيه من الشرق ، يأتي من جبال قُدس ، سـكانه اللُّهُة من

عوف من حرب .
فَارِ ع : كفاعل فَرَع :
جاء في شعر أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يـرد
على حسان ويذكر يوم أحل :
أقمنـا ثـلاثــاً بين سَنْعٍ وفـارِعٍ
بجـرد الجياد والمـطي الـرواتــكِ
قالل ابن إسحاق : كانت صفية بنت عبد المطلب في ( فار ع) حصن حسان بن ثابت ، وذكر قصة قتل صفية

اليهودي
(MYA ، MY/K : السيرة)
قلت : كان حصبناً لحسان رضي الله عنه ، ولم يعد
م معروفاً اليوم
كفاعل الفضيحة : فاضح :
مكان من مكة كان بين أبي قبيس والصفا ، وْقد نُجِر


سبب تسميته في |" أجياد ". .

فِحْلُ : بكسر الفاء وسكون الحاء المهمهلة :

جاء في قول ابن اسحاق : والسائب بن الحارث بـن
 ( فِحْل ) في خلافة عمر بن الخط باب .
(السيرة:
قلت : ذكره صاحب معجم البلدان ، وأعـطانا هـذه
العبارات :
قُتل فيه ثُمانون ألفاً من الروم . وكان بعد فتح دمشق في عام واحد . وكان يوم فحل يسمّى يوم الرَّدَغَة أيضاً ويوم بَيْنَان

قلت : بيسان بلد من ضفة الغور الأردني الغربية في فلسطين المحتلة ، يقع شمال مدينة نابلس بينها وبين طبريّة ، وإن لم أكن واهماُ فإنني سمعت بشيء قريب من هذا هنالك اي باسـم فِحْل
باسم الفَخَّ الذي هو الطّرت :
جاء في ذكر بلال واصابته بالحمى أول مهاجرتـه ،
وإنشاده :
ألا ليت شِعْـِي هـل أبيتَّ ليلةً
بـنــن وحـولي إذخـــرُ وجـليـل
(السيرة: )
قلت : فخ أحد أودية مكة الكبار ، وهو وادي الزاهر ، بين
عمرة التنعيم والمسسجد الحرام ؛ وإذخر الوارد هنا ونا : أذاخر ، وقد تقدم ، وجليل : شعب يصب من حراء في أعلى وادي فنّ ، وحديث هنـ المعجم
جاء ذكرها في غزاة خيبر .
(ror/l): السيرة)
هي بلدة كانت عامرة ، صالح أهلها رسول الله بعد فتح
خيبر ، ولها قصص وأخبار في التاريخ الاسلامي
وهي قرية من شرقي خيبر على وادٍ يذهب سيله مشرقاً إلى وادي الرُّمُة ، تعرف اليوم بالحائط ، وجل ملّا ولاكها قبيلة هُتْمْ
بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح الدال المهملة ، وآخره

جاء في ذكر اسلام زيد الخير ، قال ابن اسحاق : وقطع له فَيْداً ـ ذكرنا هذا الخبر في فيد ـ وأرضين معه ؛ وكتب له بذلك ، فخرج من عند رسول الله إلى قومه ؛ فقال رسول الله المدينة ، فلما انتهى من بلد نجد إلى ماء سن مياهه . يقال له : فَرْدَة ، أصابته الحُمَّى بها فمات (OVA/r: السيرة)

اختلف المتقدمون حول هذا الموضع ، فقالوا : فرْدَة ،

 فردة، بالفاء ، وقال آخرون : بل بل قردة ، بالقاف .

ومن أهم أسباب هذا الاختلاف أن نتط الحروف جاء الد متأخراً عن قيد تلك الحوادث . والراجح أن المكان الني

توفي فيه زيد الخخل هو فردة ، بالفاء، والذي غزاه زيد بالقاف . وموضع فردة هذه قبل فيد مما يلي الملدينة في أول بلاد طي،وكانت بلاد طي ،مما يلي الملدينة تبأ بعد الحرار المتصلة بخيبر ، وبعل صدور وادي الرمي ولمة . الجنوب الغربي من فيد ماء يسمى فردة فلعله هو . الفُرُ : بضم الفاء والراء؛ وآخره عين مهملة . جاء في ذكر سَرِيّة عبد الله بن جحش ، قال :

 بعيراً لهما ، كان انا يعتقبانه .
وأول النص ورد في " الُْرُع" .
(7.r/1 : السيرة)

قلت : الفُرُع : وادٍ فُحل دن أودية الحجاز ، يمر على 10.
 لمزينة . وقد أفضهنا الحديث عنه في (ا معجـم معالم الحججاز " .

جبل من سلسلة أجأ ، ذكر هناك .
بنتح الفاء والراء معاً مقصور : جاء ذكرها مع (أم العرب ) المتقدمة .

وكانت مدينة مصرية عامرة بها صنائع وتجارة . ويعلق
محقق السيرة فيقول :
الفرما أو الطينة : مدينة بمصر من شرق ، تبعد عن ساحل

بحر الروم " البحر الأبيض ") بقدر ميلين ، كان لها ميناء عامر ، ويصل إليها فرع من النيل مسمى بالطّ باسمها اليوناني (ا بيلوزة ) أو الطينة ، وكانت في عهد الفراعنة حصن مصر من جهة الشرق ، وتعرف الآن بتل الفرما ، ويقال : إن فيها قبر أم اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام ، وبها قبر جالينوس الحكيم ، وفيها ولد بطليموس القلوذي الفلكي المشهور ، صاحب كتاب المجسطي (7/1: السيرة)
بكسر الفاء، وقيل بضمها .

قال ابن اسحاق : وكانت » فِلْس " لِطَيٍِ ومن يليها بـجبلي طَيء ، يعني سَلْمى وأجأ .


 رضي الله عنه
(AV/1 : الليرة)
قلت : هذا الخبر روي في مناة ، وأتينا به في المعجم ، وجبلا طيء هما اليوم جبلا شمر ، وقد يقال : جبل شمر ، ويقال : أجأ وسلمى ، ولا يقال : سلمى وأجأ . والعرب يخضعون المعطوفات إلى نغمة موسيقية يجدونها في لغتهم لا علاقة لها بالأبجدية ، فهم يقولون ـ مشاً ـ ـ : غامد وزهران ، ولِ يقولـون : زهران وغـامـامد أبـداً، ،
 والشام ، ويقولون : اليمن والشام . وهكذا دون النظر الى الحروف . وشمر المنسوب إليها الجبلان هي فرع من

طيء ، وطيء هاجرت إلى الجزيرة الفراتية ، فهين اليوم هناك في عدد وعدة . ولم يعد الفلس معروفاً اليوم . جاء ذكرها في النص المذكور في (\|عراءه) . وهي تطر عزيز من بلاد العرب استلبه الانجليز بعد الثورة العربية الكبرى ، ومكُّنوا لليهود فيها الاستيطان لأمر دبروه قبل أن تضع الحرب أوزارها ، ثم أوهم الانجليز العرب
 رأوا غرستهم قد وقفت على ساقها نفضوا أيديهم وجلئ ونوا عن البلاد تاركين شعب فلسطين الفقير .الأعزل تحت
 وحاولوا أن يعملوا شيئاً ، وكأفح الفلسطينيون كناحاءأ مريراً ، ولكنه لم يكن متكافئًأ مع الزمرة الباغية المسنوا بأقوى دول العالم ، وفي سنة دولـة البغي والعـلـوان مشتملة على المن أكثـر من نصف فلسطين ، وامتدت حدودها من عكا شمالًا الى أم رشرش على رأس خليج العقبة ، وسموا هذه القرية ( إيلات " واحتفظ الأردن بتسم مهم من فلسطين يشمل ملـمل مدينة القدس ونابلس وقلقيليا وطول كرم والخليل ورام الله والبيرة وبيت لحم ، ومدن كثبرة صغيرة أخر .

بينما شملت دولة الصهاينة : حيفاء ويافاء ـ وسيوها تل
 وشملت دولتهم عكا في الشمال والناصرة وصفد ، وفي الجنوب عسقلان - ويقولون - عسقلون - وقد وردت فـي هذا الكتاب ، وبير السبع - وسموها بير شيبع - . وهكذا كان . وسارعت دول العالم حتى بعض الدونا الاسلامية

اعترفت بما سمي دولة اسرائيل . الا العرب ، لم يذعنوا للأمر الواقع ولم يُعلّ ما يجب اعـب اعداده الا ذلك "التهديد

 فـحشدوا ما أعدوه لهذا اليـوم فاحتلو| مـا تبقى من فلسطين ، بل دفعوا قواتهم جنوباً فاحتلوا كل اقليم سيناء المصري الواسع ، ثم اتجهوا شرقاً بشمال فاحتلوا هضبة
 عاماً على الاحتلال الأخير فلا يبدو أن صهيون يرغي تسليم شبر بلا قتال . ولكى العالح العاب اليوم غيرهم بالأمس والزمن ليس في صالح اليهود ( وسيعلم الذين ظلموا أي

منقلب ينقلبون ) . بفتح الفاء ، والميم ، بلفظ الفم من الانسان أو الحيوان

ذكر في زيان .
بفتح الفاء وسكون المثناة تحت ، وآخره دال مهملة : فَيْد :

جاء في قصة إسلام زيد الخيل ، قال ابن اسحاق : وقال رسول الله وِّيُّهُ ، كما حدثني من لا أتهم من رجال

 ما كان فيه ، ثتم سماه زيد الخير ، وقطع له ( فَيْدًاً ) . ( ovv/r : السيرة)

قلت : فيد بلد عامر ، ولكنه كان أعمر منه اليوم حين كان يمر به طريق حاج العراق ؛ فقّل كان كان محطة من من محطات ذلك الطريق خلال با قرناً ، حتى انقطع هذا الطريق في

منتصف هذا القرن أو بعده ـ حوالي حمى، وزارها موزل سنة هسץا هـ ـ وقال: إن عدد بيوتها ثناثون كوخاً . ويقصد بالكوخ البيت من اللِّهُن . وتقع فيد جنوب حائل ، وكانت على الحدو2 بين طيء وبيني أسل ، طيء شمالها ، وأسد جنوبها ، وأقطاع الرسول زيد الخير إياها يدل على أنها لطيء .

فَيْفَاء الخبار : جاء ذكر الفيفاء في قول عمرو بن العاص في يوم اُحُد :
خرجنا مـن ( الْفَيْفَا عليهربـم كـأننا مع الصُّحْ من زضْوَى الحَبيكُ المُنظَّق

تمنت بنـو النَّجار جـهــلُ لقاءَــا لدى جنب سَعْع والأمانيّ تصدقُ (1££/r: السيرة)

قلت : هي فيفاء الخبار ، وقصرها هنا لضرورة الشعر ، وحذف ( الخبار ) لنفس السبب . وفيفاء الخبار : الأرض الواسعة بين الجماوات ، في الجنـوب الغربي من المــدينة، تتصـل بالعـرصة من الـن الجنوب ، وكانت- إلى عهد قريب - فلاة ذات شـجر وصمود وشعاب ، تعرف باسم ( التُّعَيثة ) وقد وهسها اليوم العمران ، وشقت فيها الطرق ، فأصبحت تكاد تكون من الملدينة .

فَيْغَاء الفَحْلَتين : جاءت في ذكر غزوة زيد بن حارثة جذاماً ، وخبر دِحْية
 الفحلتين
(717/イ (الـسيرة)

قلت : لا تعرف اليوم الفحلتان ، أما الفيافي فههي أراض
واسعة تضاف إلى ما جاورها ، فهي كالخبت تماماً ، الما وسياق الرواية يشير إلى انها على طريق المدينة إلى بلاد
جُذام ، ولكنه إلى المدينة أقرب ويخيل إلي أنها بين إضم
والعلا .
فَيْفاء مَدَان : ( وردت في السيرة :
وقد ذكر مَدَان في (الحرة الرجلاء)، فراجعه إن شئت .
فَيْفا النُّهاق : ذكر في (॥ ذي بَقر " .


بعد القاف والألف حاء مهملة ، ثم رتاء مربوطة :
كثيرة الذكر في السيرة، وردت في ذكر مهاجـرته ، وحجه ، وجميع سفراته الى مكة ، الى
المحجة من درب الأنبياء .

والقاحة : وادٍ فحل من أودية الحجاز يقع أوله مما يلي

 فيسمى الوادي الأبواء ، على ست مراحل من المدينة


 وفي القاحة صار الخلط بينها وبين الفاجَّة ـ بالفاء والجيم وقد تقدمت .

كمؤنث القادس : القادسيًّة
جاءت في تراجم من قُتِل في موقعة القادسيّة وكانت موقعة القادسية من أعظم الوقائع التي حدثت بين المسلمين والفرس ، قال أهل الأخبار :

ما زال الفرس هم الغالبون المتسلطون على العربـ ، حتى حدث يوم ذي قار - قرب البصرة - فانتصف العرب من من
 منهم الفرس واحتقرتهم ، فكان يوم القادسية ، أعظم يوم انهزم فيه الفرس وزالت دولتهم
كانت القادسية بقيادة سعد بن أبي وقّاص سنة 17 ونا 17 ونا للهجرة ، فكانت من أعظم وقائع المسلمين ، وكانت



أربعة أيام : يوم أَرْماث، ويوم أغواث ،ويوم يِمَاس ،وليلة الهُرِير ، ثم يوم القادسية وفيه هزيمة الفرس وقت ونت رستم قائدهم

تقع القادسية بين النجف والحيرة إلى الشُمال الغربي من الكوفة ، وإلى الجنوب من كربلاء ، وبعد هذأ متخط يبين الكثير من معالم العراق التأريخية . وهو الطينة اليابسة قلما تنبت شيئًاً :

جاء في قول حسان بن ثابث أو ابنه عبد الرحمن : وغـزوة القـاع فَرَقْــا العــدو بـه
كما تغرّقَ دون المَشْرب الرَّسَلُ (1) ( السيرة:

قلت : لم يذكر في دليل الغزوات غزوة بهذا الاسم ، وما وجلت من حدد هذا القاع الذي غزاه المسلمون . والقيعة في بلاد العرب لا تحصى ، ولكننا بحثنا عن قاع فيه غزوة
 قاع الجَمُوم ، فلِلْحَمُمُوم غزوة ، والجموم : من أرض نر نجد

. ليال
وهي غير الجموم : القرية المشهورة بمرّ الظهران .
بضم القاف وتخفيف الموحدة وآخره همزة :
 أول وصوله الى المدينة ، وبناؤه فيه 'أول مسجد ألـو أسس
(1) الرسل من البهائم : ما يكوُّن حلقَ على الموض للشُّرب .

على التقوى .
قلت : قباء ـ اليوم ـ بلدة عامرة تطيف بذلك المسجدل، كثيرة البساتين والسكان ، وتكاد تتصل بالمدينة عمرانياً ، بل
 بستة أكيال ، وهي واقعة في حرة تسمى حـرة قباء ، وهي الجزء الشرقي من حرة الوبرة
وهناك قباء آخر : قرب الجموم، المتقدم ذكرها .
بضم القاف وفتح الموحدة ، ومثناة تحتية ساكنة ، وآخره
سين مهملة :

يتردد كثيراً في السيرة، ، وفي كتب البلدانيات . وهو من أشهر جبال مكة وليس من أكبرها ، تراه يشرف على الكعبة من مطلع الشمس . وأهـل مكة يـــلولون : الـواقف على أبي قُبيس يرى الطائف ! .

بضم القاف وفتح الدال المهملة ومئناة تحت ودال أخرى :
تردد ذكره في السيرة ، في طريق هجرته ، وفي غزوة المريسيع ، وغيرها .
قلت : مُدَيد ، وادٍ فحِل من أودية الحجاز التهامية ، يأخذ
 وأسفله قِديداً ، يقطعه الطريق من من مكة الى المد المدينة على نحو من اY و كلًا ، ثم يصب في البحر عند القضيمة ، فيه عيون وقرى كثيرة لحرب وبني سليم، وقد أوفيت الحديث عنه في المعجم .

عُادي القُرى : نسب إلى كثرة القُرى فيه
جاء في قصة سلمان الفارسي وإسلامه .
(Y|A/L : السيرة)
تلت : يعرف اليوم بوادي الْقُلا : ملـينة عامرة شمال
 والأهل ، 'وواديها ـ وادي القرى - يصب في وادي الجي تُم يصب الجزل في وادي الحمض " إضم ") وتمر في هذا الوادي سكة حديد الحجاز المعطلة . وقد قامت فيه مدينة العلا مكان ॥ قُرِح " وكانت قُرَح سوقاً من اسواق العرب .

قُرح : بضم القاف وفتح الراء وآخره حاء مهـملة :
ورد في أسـم أجأ .
وهو موضص كان بوادي القُرى من صدره ، فغلب عليه اسم الُعُلا ، لأنه أعلى الوادي ، وهو اليوم مدينة العُلا ، وفيه
 وهو مسجد الُعلا اليوم فيما يتوارت أهلها قَرَد ( ذو . . ) بالقاف والراء وآخره دال مهـملة ، وبالتحريك : جاء ذكره في غزوة ذي قرد ، حين أغار عُعيـْنَ ْبن حصن
 ( YAl/Y: السيرة)

قلت : قَرَد : جبل أسود بأعلى وادي النُنْهِى ، شمال
شرقيّ المدينة على قُرابة (0 هr ) كيلًا 6 في من هتيم ، كذا أشار إليه غالم وجدته في وأـي غـ،

القَرَدة: :بفتح القاف والراء والدال المهملة ، وآخره تاءمربوطة : جاء في النص : وسريَّة زيد بن حارثة التي بعثة رسول الله共 حرب ، على القَرِدَة ، ماء من مياه نجد ( السيرة :

قلت : واختلف المتقدمون في ضبطه ، فقّيل : القِّرَد وقيل : القَرْدة . واجمعوأ على أنه ماء بنجد أو بين المدينة والشام "مما يلي نجداً ". . .

وهذا الماء على طريق تمر من مكة إلى شام جاعلة المدينة يسارها ، وهذا يعني أنه في المنطقة الواقعة شمال شُقي المدينة ، لأن مياه هذا الطريق معروفة حتى يصل إلى نخلل ، ثم تفترق الطرق ، ويبدو أن هذه هي الطريق التي تجعل خيبر يسارها أيضاً وتمر بسَّهَح المعروفة اليوم بالعشاش ، على مرحلة شمال خيبر .

قَرْقَرَة الكُكْرِ : يأتي الحديث عنها في " الكدر " .
وأضيف هنا : يبدو أنها ما يعرف اليوم بحَضَوْضَى ، فهي قاع تجتمع فيه أودية ما شرق المدينة قبل اجتماعنها



قَرْطَجْنّة : بفتّ القاف وسكون الراء ، وطاء مهملة بعدها ألف وجيم
فنون مشددة ، وآخره تاءمربوطة :

جاءت في نص مطول في ذكر من بعثه عيسى عليه السلام

من الحـواريين والأتباع إلى بقــاع الأرض ، ومنهـا : قرطاجنة ، وأفْسوس ، والأرض التي يأكل أهلها .الناس ! وأرض بابل ، وأورشليم ، وهي إيلياء ، والأعرابية وهي أرض الحجاز ، وأرض البربر ،
(r•^/r : السـرة)
قلت : في هذا النص :
1 ـ قَرْطَاجنَّة : مدينة كانت على ساحل البحر الأبيض من
ساحل أفريقية في ما يسمى اليوم بتونس ، وكان ـ فيما
روى ياقوت - بينها وبين مدينة تونس اثنا عشر ميلًا . وهي بلدةت تجـاور اليوم تـونس ممـا يلي الشَمـال حتى
 في الجمهورية التونسية .
 وأصحاب الكهف مـختلف في موضـع وجودهم والأردنيون يؤ كدون أن الكهف قرب عَمَّان معروف ، وِّ ، ويزوره بعض السياح . أما الأرض التي يأكل أهلها الناس فهي أواسط أفريقيا ، وهنالك روايات تؤ كد أن بعض القبائل هنالك ما زالت تأكل لحوم البشر . أما أرض بابل ، فهي أرض العراق ، وقد تحدثنا عن
 القدس ، والاسم محرف من الكنعانية العربية ، حرفه اليهود . والأعرابية : كما جاء في النص الحجاز ، والمقصود أرض العرب أمـا أرض البربـر فكانت جنـوب ليبيـا والأطلس المغربي ، وقد أسلم هذا الشعب وتعرّب وشارك في

بناء الحضارة واللدعوة إلى الاسلام ، وخرّج ملوكاً عظاماً كانت لهمم أيادٍ بيضى على الاسالم وأهله . بالقاف المفتوحة ، وراء ساكنة ، 'ثم دالين مهملتين ، جاء قَرْدَد : في قول مالك بن نَمط الهمدلني في قصة إسلام همدان : حلفت برب الراقصات إلى منى
صوادر بالركبان من هِ هِّرْدِ (099/Y: السيرة)

قلت : قردد هذا من نخلة اليمانية ، على قرابة ستين كيلا من مكة المكرمة ، وهو من اليسومين ، ولنا عليه كلام في ( معالم مكة التأريحية والأثرية ") وهو كتاب مطبوع ، فأغنى عن التكرار .

القَرْقَة :
جاء في قصة مقتل اليسير بن رزام ، وفيها طول على ما
شرطناه لهذا الكتاب .
ومنها : حتى إذا كان بالقَرَرَةَ ، من خيبر على ستة أميال ، نلم اليسير بن رزام . . إلخ .
(71^/Ү: السيرة)
قلت : هذا قاع جنوب خيبر بين الحرة والصهباء المعروفة
اليوم باسم ( جبل عَطْوة ) .
وهو على (7 ) أكيال من خيبر يقسمه الطريق إلى المدينة ، ويسمى اليوم قاع ( قعقران ) ويستغنى عن قاع ، ويلفظونه ( قَعْقَرَان ) .

بفتح القاف وسكون الراء ، وآخره نون : قَرْن :

جاء في النص : قال ابن اسحاق : فسلك رسول الله
 على قَرْن ، ثم على المُلْيَحْ ، ثم على بُحْرَ الرُّغاء من لِلِّةَ ، فابتنى بها مسجداً فصلى فيه . (السيرة:

في هذا النص :
ا ـ قَرْن : قَرْن المنازل ، وهو ما ما يعرف اليوم باسم المّ السيل







زال معروفاً ، يسكنه قوم من خزاعة ، وأعلاه يسمّى

r - بـ بُحْرة الرغاء : صوابها (پ بَحْرة الرغاء ") بفتح الباء ،
 وهي معروفة اليوم بطرف لِّيّة من الجنوب ، على
(10) كيلاُ جنوب الطائف .

 عنى قُّقْح صبيحة المزدلفة : هذا الموقف ، وكل المزدلفة موقف . (السيرة: :

قِلت : قُزح ، أكمة بجوار المشعر الحرام في المزدلفة ، وقل بني عليها قصر ملكي ، والناس يصلون الفجر في

المشعر الحرام ، ويتحرون الإششراف هنالك .
القَصَّة (ذو . .) : بفتح وتشديد الصاد ، وآخره تاء مربوطة :
جاء في تعديد سرايا رسول الله
عُبيدة بن الجراح ذا القَصَّة، من طريق العراق .
( السيرة:
قلت : لا يعرف اليوم ذو القَصَّة ، ولكن ياقوتاً في معجم
 ويورد نصاً آخر بأنه على بريد منى

وكل ذلك على الطريق من الملدينة إلى العراق المار بـالقصيم . وهذا التحـديد يجعله قـريباً من الـطّرَفـ ( الصُّوْيْرة ) اليوم ، وهذه كانت ديار غَطَفان ، والغزون كانت إلى بني ثُعلبة من غطفان .

بالقاف والطاء المهملة وآخره نون ، وبالتحريك : قَطَن :
جاء في قوله : وغزوة أبي سلمة بن عبد الأسد قطناً . (Tly/Y: السيرة)

قلت : قَطَن ، جبل مـا زال معروفاً على الضفة اليسرى لوادي الرمة ، يمر به الطريق من المدينة إلى التصيم ،
 كيلّا من المدينة ، وانظر تفاصيل أوفى في كتابي ( الرحلة

النجدية )
قُعيْقِعان : كأنه مأخود من القعقعة :

هو جبل مكة المشرف على المسجد الحرام من الشُمال الغربي ، وله عدة أسماء من كل جانب ملب منه ، أتينا عليها في "( معالم مكة "| .

وقيل في سبب تسميته : خرج مضاض بن عمرو مبلك ، جرهم من قعيقعان والسلاح يقعقع معه فسمي فُعْيْقِعانٍ ، وخرج السَّمَدْدع من أجياد بالخيل الجياد فسمي أجياداً . (11r/1: الـيرة)
باللفظ المرادف للحصن :

جاء ذكرها في حـر عبد المطلب زمزم ، وأنه وجد فيها أسياف قَلْعية، ، والعرب كانت تقول : سيف قلعي ،
وسيف خُطيّ ، وهندي ، إلخ .

 السيوف القلعية ، وهي الهندية العتيقة .
أما الخُطْ ، فهي مدينة كانت بالبحرين على سيف البحر كانت تستورد منها السيوف الخُطيَّة . ومعناه البئر :


بئر رُدِم فيها قتلى قريش يوم بدر ، وقد ذهبت .
بضم القاف وتشديد اللام مع الفتح :
 كنيسة لم يُرَ مثلُها في زمانها بشُيء من الأرض . ( السيرة: :
وأراد أبرهة أن يصرف العرب إلى حجّ قُلْسِه بدل الكعبة

المشرفة ، فغضبت العرب لنلك ، فخرج رجل من بني كنانة حتى أتى القُقُسَسْ فاحدث فيها .
فعزم ابرهة الأشرم على هدم الكعبة ، فكان من أمره ما هو معلوم . ويقول الرداعي في قصيلته الحَجِيّة :
 أرض بـصنعـاء لهـا تــأسـيسُ

مـا لـم يُعــنـ الـحـرم الأنـيس

بنـاهمـا ذو الـنجــة الــرئيس

وتراه هنا ينسب بناء التُلُّيس إلى تَّع ، والتبابعة ملوك اليمن قبل أبرهة ، ومذهب الهمداني أن أحد ملوك ألئ حمير
 الأخبار المتواترة : أن ابرهة سخر أهل اليمن في بني القُلْيس وإنه كتب إلى ملك الحبشّة إني بنيت لك كنيس لم يبن مثلها لملك . فلعلها كانت مبنية وأن الأششرم رممها وزاد فيها وحسنها .
بفتح القاف والنون ، وألف ، وآخره هاء :

ورد في النص الذي أوردناه في „ الكُدْر " وهو وادٍ فادٍ فحل
 الذهب جنوباً ، والى أواسط حرة النار ( ا حرة خيبر اليوم "


 ووادي الشُعبة ، والعقيق الشرقي ، وأودية فحول غيرها ،

وكان إذا سال قد يقطع الطريق عن المدينة من جهة نجد شهراً أو نحوه
 وعقيق المدينة ، تكوَّن وادي إضم ، وهنذه الأودية الثلاثة تكتنف المدينة من جميع نواحيها . ويذهب إضم إلى الى البحر الأحمر جنوب مدينة الوجه .


كَبْكب : بتكرار الكاف المفتوحة ، والباء الموحدة :
جاء في قِول أبي الصَّلْت بِن أبي ربيعة الثَّقَي ، وقيل : :
بل ابنه أُميّة بن أبي الصَّلت :


لا يـمـاري فيـهُنّ إلاّ الـكفــورُ
خُـلِق اللّيـل والـنـهـار فـُـــلِ مـــــدورُ

حبس الفـيـل بــلُمـغَمَّس حـتى ظــل يـحـبــو كـــنــهـ مـعـــور


قُطّطر من صخر كبكب محـدورُ
(السيرة: :
قلت : كَبْخَب جبل لهذيل بين نعمان والمُغَّس وحنين ، اسمر عال من حيث اتجهت من مكة إلى الطائف تمر بجواره ، ماؤه مقسوم بين نَعْمان وعُرْنة ، وإذا وقفت فئ في عرفة ليس بينك وبينه غير جبل سعد ، وقلذ افضت فـن في ذكره في معالم مكة ، فاغنى .

بالتحريك والمد
كَدَاء :
وكُدَى: بالضم والقصر ، وكُدَيٌّ : بالضم وْآخره ياء : هذه الأكدية يتردد ذكرها كثيراً في السيرة وكتب البير البلدان وتواريخ مكــة ، وكتر فيهـا الغلط والخلط ، وأطلت الحديث عنها في "( معجم معالم الحجاز ") وما يهم قارىء

اللسيرة هنا هو :
1 ـ كَدَاء : بالتحريك والمد ، هو ما يعرف اليوم بريع

الحجون ، يدخل طريقـه بين مقبرتي المعـلاه، ،
وينضي من الجهة الأخرى إلى حي العتيبية وجرول .

الرسَّام ، بين حارة الباب وجرول .

ريع ما زال يعرف بهذا الاسم ، يخرج فيه من من مسفلة
 وطريقه تسمى ( النَّ حِجة "، وكلها من مكة .

بضم الكاف ، وسكون الدال .
 فبلغ ماءً من مياههم يقال له : الكُدر ، فأقامٍ عليه ثلاث ليالٍ ثم رجع إلى المدينة ، ولم يلق كيداً . ( السيرة: :

عن الواقدي ، قوله : بناحية المعدن تريبة من الأرحضيّة ،
بينها وبين المدينة ثمانية برد . وقال عرّام : في في حزم عُوال مياه آبار منها بئر الكدر وقرنها كُثيرٍ مع اللعباء وتغلمين وأظلم، فقال : سَقَى الكُدْر فاللعباء فالبُرق فالحمىى فلَوْز الحصى من تغلمين فأظلما وهي بالتحديـد ، إذا سرت من المـدينة فكنت بين الصويدرة والحناكية تؤم القصيمه ، فهي على يمينك فين في ذلك الفضاء الواسع الذي يمتد إلى معدن بني سليم | مههد الذهب اليوم " . غير أن الاسم بذاته غير معروف اليوم .
بفتح الكاف وكسر الدال المهملة :

ورد في أماكن من السيرة ، أهمها في غزوة الفتح ، قال
ابن اسحاق : وخرج لعشر مَضْيْن من رمضانِ ، فصام وصام الناس معه ، حتى إذرا بلغ الكَدِيد ، بين عسفان وأَمْج أفطر النام
(السيرة: :
قلت : هنا تحديد دقيق للكديد بأنه بين عسفان وأمج ، والمسافة بينهما عشرون كيلًا فقط ، وأَمْج يسمى اليوم | پ خُلَيص " وعسفان مـا زال معروفاًا ، وقد تقدم .

والكديد : يعرف اليوم باسم " الحَمْض " ها أرض بين عسفان وخليص على ( •9 ) كيلًا من مكة على الجادة العظمى إلى المدينة ،وسمي الحمض لكثرة نبات العصهلاء فيها ، وهي أرض تزرع عثرياً يسقيها وادي غُرَان ، وأهلها زُبيد

 وبنو الملّوح من بني ليث من كنانة ، فالكديد كان من ديارهم
كُرَاع رَبَة : انظر الحرة الرجلاء .

كُراع الغَمِيم : جاءت في ذكر غزاة بني لححيان ، قال ابن اسحاق : فخرج
 فارسين من أصحابه حتى بلغا كراع الغميم . ( ( السيرة) قلت : هي نعف من حرة ضجنان ، تقع جنوب عسفان

بستة عشر كيلاً على الجادة إلى مكة ، أي على ( (I كيلًا من مكة على طريق المدينة ، وتعرف إليوم بِبْقاء الغميم ، ذلك أنها برقاء في تكوينها
والبُرقاء والأَبْرق والُُرقة : مرتفع تختلط فيه الحجـارة بالرمل
كَثْرُ : بفتح الكاف ، وسكون الشين المعجمة وآخره راء : جاء في قول ابن اسحاق : وقد كان أهلُ جُرَش بعثوا

 قال : بأي بلاد الله شَكْرُ ؟ نقام إليه الجُرَشَيان نقالا : يا رسول الله ، ببلادنا جبل يقال له كَشْر ؛ وبذلك بِّكِ يسميه أهل جُرَش ، فقال : إنه ليس بكشر ، ولكنه شَكْرُ ؛ قالا : فما شأنه يا رسول الله ؟ قال : إن بُدْنَ الله لتنحر عنده . آلآن (0ヘ7/r : السيرة)

قلت : هذا الجبل ظهر في بعض المخططات قرب خمسس مشيط ، باسم شكر كما سمـ فماه رسول الله ، وجُرَش - كما تقدم - قريبة من خميس مشيط ، وكلاهما شرقي أبها إلى الشُمال على نحو من ثلاثين كيلًا .
الكعبات (ذو ..): كجمع كعبة .

قال ابن اسحاق : وكان ذو الكعبات لبكر وتغلب ابنى وائل وإيّاد - بن نزار - بسنداد ، وله يقول أعشى بني قيس ابن نملبة :
بين الخَــوْرْنق والسَـدِيــر وبـارقٍ والبيت ذي الكعبـات من سنداد

وقيل :بل البيت للأسود بن يعفر النهشلي ، قاله ابن هشام . ( 19 ، $1 \wedge / 1:$ : السيرة)

ويقال في البيت المتقدم : والفُصر ذي الشرفات من سنداد . ولم أر من حدد هذا البيت غير أنه في سنداد ، وسنداد : من أرض الفرات ون وقد تحدثنا عنه آنفاً . الكفَّين (ذو . . ): كتثنية كف اليد :

جاء في قول طفيل بن عمرو الدوسي :
يـا ذا الكَفَّيْن لستُ من عُبَّادكـا

إني حشوت النَّــارَ في فـؤ ادِكا

إحراق ذي الكَفَّيْن فأذِن له فأحرقه .
(r^o/l : السيرة)
وكان ذو الكفين لبني منهب بن دوس •
وكان في بلاد زهران ، وقد ذهب
فيما ذهب ذكره من الأصنام .
الكَهْفُ : الوارد في الذكر الحكيم :
(أَمْ حَسِبتَ أنَّ أصحابَ الكَهْفِ والرقيم كانوا من آياتِنا
عَجْبَا (1)
وذكرت القصة في 1/ ع•ץ من النسخة التي اعتمدناها .
وقد قيلت ني الكهن أقوال كثيرة كان أكثرها رجماً
(1) : الكهف

Y70

بالغيب . فقال ياقوت : بالقرب من البلقاء من أطراف الشام موضع يقال له الرقيم، ، يزعم بعضهم أن به أهر أهل الكهف ، والصحيح أنهم ببلاد الروم ، وقيل الرقيم لوح
كتبت فيه أخبارهم

ثم يقول : إن بأرض البلقاء بأرض العرب موضعاً يزعمون
 مدينة ديقانوس : وهناك أقوال وخوض أهم ما ما يعاصرنا منها
 أصحاب الكهف، ، وأن مدينة البتراء الأثرية الأردنية هي

 كقوله : النصارى والمجوس

الوارد في قوله تعالى (إنا اعطيناك الكوثر .
جاء في النص : وقيل له : يا رسول الله ، ما الكوثر الذي أعطاك الله ؟ قال : نَهْرٌ كما بين صنعاء إلى إلى أيلة ، آنيته كعدد نجوم السماء ، ترده طيور لها أعناق كأعناق الإِبل (r90/1 : الـيرة)

والكَوْثر - بالمناسبة فتط - مسجد في منى يسمى مسجد الكْوْثر ، وقد هدم اليوم في إصلاحات الجسور في منى .

جاءت في النص : قال ابن هشام : وحدثني خَلاّد بـن قُرَّ الكُوفة : عن جَنًّاد، ، أو عن بعض علماء الكوفة بالنـبـ ، أنه قال :
 (v/l : الــرير)

والحضر : قصر ذكر في موضعه.

تلت : الكونة ـ وكانت تسمى أحد العراقين ، والآخر

 من قبل الخليفة بالمدينة ، وكان العرب أقاموها على أميال من الحيرة عاصمة المناذرة ، فقضت على الحيلى الحيرة ، ولما تولى الخلافة الامام علي - كرم الها وجهه اتخذ الكا

 وخرج فيهما مدرستا النحو : الكوفية والبصرية ،ولما تما تقدمت بغداد أخذ كل من النجف والبصرة تفقد مكانتها ، ثم اتخـذ الشيعة النجف مزارأ فتكونت به مدينة „ النجف الأشرف ". كما يسميها العراقيون ، فقضت على الئلى آنر الكوفة ، وتوجد آثارهابظاهـر النجف قربا وبا التقاء خطي :

 ونشرّ الاستاذ حسن الدجيلي بحثياً في (امجلة الفيصل
السعودية| عدد جه ، جاء فيه :

تقع الكوفة على نهر الفرات ، وعلى مسافـة ثـمانـيـة




 ارتفعت الأرض عن سطح البحر تدريجاً التصل إلى إلى ستين متراً ونصف المتر . ثم تنحدر انحداراً شديداً نحو الجنوب غرباً . الغبي لتمتد إلى بحيرة مالحة ضحلة عرفت ببحر النجف

لم تكن الكوفة معروفة بهذا الاسم قبل تعميرها ، وليس في موقعها ما يشير إلى أنها كانت في يوم من من الأيام مستوطناً من المستوطنات العربية أو العراقية القديمة . " ولم نعثر في حفائرها أو في أرضها على على آثار أو أبنية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أو بعده ، وإنما كان ماني موضعها
 الشمالية الشرقية من مدينة الحيرة ، ويدعى سورستان ه. .
إلى أن يقول :
 قرناً بعد قرن كثيراً من رصيدها العلمي ، وتحولت إلىتا إلى قرية صغيرة تسكنها الأشباح والذكريات رات ، وتطوقها الخرائب والآكام ، وتعصف بها رياح الزمن العاتية ، إلا مسجديدها الكبير الذي ظل صامداً يقارع العاديات ليِعثها من جديد .
 وعظمتها ، وصار لها رصيداً روحياً ، ورمزاً للتضحية
 مسجدها اغتيل الإِمام علي بن أبي طالب، وني أرض الطف القريبة استشهد الإِمام الحسين بن علي ولي وأهل بيته في واقعة كربلاء المروعة ، وفيها قتل وسحل وصلب حفيده الإِمام زيد بن علي بن الحسين ، هذا فضلًا عن . عشرات الشههداء الطالبيين وغير الطالبيين ،
وقد أنجبت الكوفة عدداً كبيراً من عباقرة العلم والشعر واللغة والأدب . . فقد أنجبت ( أبو الأسود الدؤ لي ، ألئي وجابر بن حيان ، والأصمعي ، والكسائي ، والإِمام أبو حنيفة النعمان ، والفيلسوف الكندي "، .


اللاّت : جاء في النص : والّلات : بيت لهم بالطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة (EV/1 : الـسيرة)

قلت : هدم الله اللات كما هدمت العزى ومناة ، وموقع
 الله ثقيفاً في اللات مسجداً مطهراً . وكان سدنتها بنو مُعتّب من ثقيف . وهي التي تقول فيها إمرأة من المسلمين :


بتكرار اللام المغتوحة ، والعين المهملة ، أولاهما ساكنة:
جاء في النص الذي ذكرنا في خارف ، وتمامه : أجابوا دعوة الرسول ، وفارقوا الإِّهات الأنصاب ، عهدهم لا . ينقض ما أقامت لَعْنَع
(09^/r : السيرة)
أين يقع لَعْعَ؟ في هسفة جزيرة العرب"): لعلع موضع ماء في ديار بكر .. أي في جهات الموصل . ونقل ياقوت عن نصر أنه ماء بالبادية وأنه ورده ، وذكر لعلع علع على على الطري بعد السلمان لقاصد مكة على عشرين ميلًا . (1) وهناك اليوم قرية تسمى لعلع تابعة للدوادمي ولعلع اليوم من جبال مكة ، ولكنه اسم حديث فيما
(1) \& عالية نجده لابن جنيدل .

فأول من ذكره الفاسي القرن 9 هـ ، هولا أظن هذا الشاعر
 واضح من النص ، وجبال العرب كثيرة ، وكثير من

الأسماء تغير مع مرور الزمن .
لُفاة : بضـم اللآم وبعد الفاء ألف فتاء مربوطة :
جاء في قول فَرْوة بن مُسيك المُرادِي : مـررنـا على لُفـَاةَ وهُنّ خُـوص يـنــازعـنَ الأعـنــة يــنــتـحِـيـنــا
(OAY/Y: السيرة)
أين يقع لفاة؟ رواه ياقوت ( لُفَات ) بالتاء المبسوطة : وقال : من ديار مُرَاد . واعتقد أنه بنى قوله من نسبة الشعر
 السيرة ولكنه غير رسم العلم ، وأضاف المكان إلى ديار مراد

وديار مراد من ديار مذحج(") ، وهي واسعة شاسعة . كما
 كل حال فالراجح أن لُفاةَ أو لفات هي من ديار مذحج . بفتـح اللام وسكـون الفاء وآخــره تاء، كـذا ضبطه

المتقدمون :
جاء في قول معقل بن خويلد الهُذْلي :
(1) انظر عنها كتابي : : يين مكة وحضرموت ه.
rVY

## لَعْمْـرك مـا خشيتُ وقــد بلغنـا

(1) جبـالَ الَجهوْزِ من بلد تهـِ

نــزيعـاً محلبـاً من أهــل كَنْتٍ
لـحيَ بـــنـن أثــلة والـنّـــــامر ( السيرة:
تلت : كَفْت ، ثنية تشرف على

 بالتصغير كما قالوا في كُقيم القَيْم لقرب مخارِ وقد هجرت لفت من زمن ، ولم تعد مطروتة ، وعندما
 تكن مطروقة من قبل .
بكـر اللام وسكون القاف وفاء :

جاء في النص الذي رويناه في الخرّار . قلت : بِلْفَ ، وادٍ من روافد وادي الفرع يصب فيه ميه من ضفته النُمالية عند بئر رضوان ، قبل اجتماع الفرع والقاحة .

بكسر اللام ، وسكون المئناة تحت ، وآخره طاء مهملة : اللّْيط :

جاء في قول ابن اسحاق يصف دخول جيون اني فتح ميك مكة : وحدئني عبد الله بن أبي نُجيح في حـدِيثّه : أن رسول الله
 (الـبرة: :
(1) الجوز : المنطقة الجبلية من الحجاز ، بين مكة والمدينة .

وفي أخبار مكة ما يوحي بأن اللِّيط هو السهل النـي ينتهي
 الطنبداوي ، وقد أصبح حياً من أحياء مكة ، وبالتحدي التحديد :
 هبطت اللِّيط ، ويمتد هذا السهل حتى حتى يجتمع بواني إبراهيم في المسفلة عند قوز المكاسة .
بكسر اللام وتشديد المثناة فوق مع الفتح ، وآخره هاء : لِيَّةُ :
جاء ذكرها في قول عباس بن مرداس يعرض بيعض
 أبـحنـاهـــا وأُمْلمـت الـُـُطُـور

ويــومُ كــان قَبْـلُ على حُـنَــنـن
فـــقلع والــدمـاء بـه تمــور)


تلت : لِيِّة ، وادٍ نحسل من أودية الطائف ، كثير المياه
والزرع والأهل . يسيل من السراة الواقعة جنوب غنرب
 تتجمع نواشغه ـ وأهمها : وادي نُحماس ووادي الضي الضيق ،

 غرب جبل حَضْن . سكانه: في أعلاه ثقيف وبعض الأشراف، ، وفي وسطه عتيبة وبعض الأشراف أيضاً ، وفي أسفله بنو عدوان ، ثم يعود لعتيبة مرة أخرى


مآب : بمد الهمزة وآخره باء موحدة :
جاء في النص : أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره ، فلما قدم مآب من أرض البلقاء ، وبها يومئذ العماليق رآهـم يعبدون الأصنام . ثم ذكر قـر قصة إدخال عمرو بن لحي الخزاعي الأصنام بلاد العرب . (VV/1 : اللسيرة)

كذا ذكر أنها من أرض البلقاء . وفي معحم البلدان : أنها فتتحت في عهلد أبي بكر . فهي إذن شمال مؤتة ، وإلّا لذكرت معها أو قبلها . ويورد ياقوت بيتاً لحاتم طيءٍ يقول

فيه :
سقى الله ربّ الناس سَخاً وديمة
جنوبَ السراة من مآب إلى زُغْر
ويقول عبد الله بن رواحة الأنصاري في سيرهم إلى
مؤتة :

وإن كــانـت بهـ عَــرُبٌ ورومُ
وفي المنجد : ط IV ص1^0 : مؤاب ، بلاد شرقي بـحر
لوط
وبتحر لوط : وهو ما يسمى اليوم البحر الميّت ، ولم يذكر
المنجد مآباً
ولم تذكر المراجع القديمة مؤ اباً . ـ ذلك أن اللفظة الأولى
عربية ، والأخيرة عبرانية . ويقال : إن مؤ اباً اسم لابن الابن لوط ، ونسل منه شعب مؤاب الذي أعطى اسمى لهـه الهـه


التي تمتد بمحاذاة الغور الأردني من الشرق ، وتقع عليها مدن : البتراء ، والكرك ، والسلط وعُحلون ، وربما جرش وعَمّان .

ومياه هذه السراة تنحدر غرباً على البحر الميت ونهر الأردن ، وأوديتها الشرقية تعود مرة أخرى إلى الغير الغور ، كوادي عمان ، بينما يذهب بعضها إلى الصحراء العراء العربية شرقاً . وهي سراة جبلية كثيرة القرى والزرع ، ، وتغطي قمهمهـا الأشجار ، وهي اليـوم في المملكــة الأردنيـة

الهاشمية
مأُرِبُ : يكسر راؤ ها ويفتح : جاءت في قول أعشى قيس :

(السيرة:
وهي مدينة من أعظم مدن اليمن شهرة وتاريخاً ، وقد

 مائتي كيل ، وهي عامرة مأهولة الـة مُتالع : ذكر في مجدل .

المجاز ( ذو . . ) : بفتح الميم وتخفيف الجيم وآخره زايى : جاء في النص :

تم عدا هشام بن الوليد على أبي أُزْيْهُ ، وهو بسوق ذي المجاز - وكانت عند أبي سفيان بن حرب إي أبي أُزيهر ، وكان أبو أزيهر رجلاً شريفاً في قي قومه - فقتله بُعْرُ الوليد الني كان عنده ، لوصيّة أبيه إِيّاه .
(الـيرة: :
قلت : ذو المجاز من أشهر أسواق العرب في الجاهلية ،
ولا زال موضعه معلوماً بسفح جبل كبكب من من الغرب ، يراه من يخرج من مكة على طريق نخلة اليمانية ، شعبا
 وقد أوفيت الحديث عنه في كل من : ا(رمعالم مكة التأريخية والأثرية ، ومعجم معالم الحجازه! : فاغنى عن الإعادة . مِحْدَل : بالفتح او الكسر ، وبعد الميم جيم فدال مهملة فلام : جاء في قول عباس بن مرداس :
 فِبطلا أَرِيكٍ قد خالٍ فـالمصانـعُ ( السيرة:

> قلت في هذا النص :

ا ـمِجْتَل : لم أجد من حدده ، إنما قال الحازمي : مَجْدَل : موضع بِلاد العرب ، ، قالت سَوْدَة بنت عُمير
ابن هُذَيل :
نغاور في أهل الأراك ، وتارةً

نغاور أصراماً باكنـاف مَجْدَل
والذي يبدو - من قرنه مع متالع وأريك - أنه من
أكناف القصيم

- Y

ينتظمه وادي الرُمّةَ(1) . وقيل : متالع ، أحد أبانَيْن ،
فكان يقال : أبـان ومتالـع ، فغلب علبع اليهما اسم

ثم يمر بٌبرَيْدة قاعدة القصيم
والقصيم في الشمال الشرقي من الملدينة ، وهو إلى
الشرق أقرب
r ـ أيريك : موضع من القصيـم قرب رامة وعُنْيزة ، وآخر
قرب الربذة .
₹ - المصـانع : لعلهـا مواضـع لمـسك الماء كـانت
معروفـة .
مَجْمَع الأسيال : جاء ذكزه في يوم الخَنْدقَ ، قال ابن اسحاق : ولمّا فرغ
 بمجمع الأسيال من رومة ، بين الـُجُوْف وزَغَابة في عشرة آلاف من أحابيشُهم ، ومن تبعهم من بني كِنَانة وأهل تهامة ، وأقبلت غَغَفَان ومن تبعهم من أهل نـج نزلوا بذَنبَ نَقْمَى ، إلى جانب أُحُد . ونَ ونرج رسول الله كِ نالاثة آلاف من المسلمين ، فضـرب هنالك عسكـر ، والخندق بينه وبين القوم (YY. ، Yla/r : السيرة)

قلت : في هذا النص :
1 - مجمع الأسيال ، قرب مسجد القبلتين ، حيث يجتمع
(1) انظر : كتابي (الرحلة النجديَة هـ

سيل بطحان وسيل العقيق ، وقد صار اليوم من أحياء المبينة الغربية .
r - r آخر حرة المدينة الغربية إذا اكنعت في مجمع الأسيال
rr الجُرْف : بسكون الراء ـ هو الصواب - مكان غربي المدينة يرى من جبل سلع مغيب الشمس ، يظلّله عشياً جبل سامق يسمى جبل الشَظْفَاء
\& ـ زَغَابة : هناكُ قول بأنها ( الغابة ) وتروى أيضاً زَغْابة ،
 قوي ، وهذه الرواية ترجحه حيث جال الراي الجرف وزَغَابة ، وهذا يجعلها بين مقصّر حرة المدينة الغـربية وسلع، ، والغـابة من الجهـة المقابِّابلة من
 الرواية نستطيع أن نحدد زغابة بأنك إذا
 الغابة . وقد يرجح بعض الباحثين أن الاسم ( ز زغَابة "، بالراء المهملة لا بالزاي . ولا أرى ذلك .

ه ـ نَقْمَى ، وقد يقال : نَقْمَى ، بثّلاث فتحات : وادٍ يمر
 الغابة شمال غربي مقصَر أُحُد غرباً .

وأنظر عنه كتابي (على طريق الهجرة ) فهناكُ ما هو
أجدى . وهم اليدم يتولون : وادي النَّقِمي ، بياء النيبة

بفتح الميم وتشديد النون المفتوحة ، وآخره تاء مربوطة :
جاء فيما أنشده بلاد : وهــل أردن يـومــاً ميـاه مَجنّــةٍ
 (السيرة: )

كانت مجنة إحدى أسواق العرب في الجاهلية، كانت تقوم العشرة الأواخر من شهر ذي العقدة ، وكانت العشرون قبلها لعكاظ ، ثم ثمانية من ذي الحتجة لذي المجاز ـ وقد تقدما ـ وما زال أهل مكة يسمون الأيام الثمانمانية التي تسبق غَرْفة „ الثّمان ه .

وقدمت بحثاً مستفيضاً عن هنه الأسواق في (ا معجم معالم الحجاز ) فأغنى عن التكرار والاعادة .
إلا أن هنا نصاً يكاد يفت في عضد ذلك البحث ، ألا وهو قول ابن اسحاق(1) : ثم خرج رسول الله
 مر الظهران . وهذا مشكل حقاً ، إذ أين مجنة كما حددناها من هذه الناحية؟

المُحَصَّب : بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الصاد المهملة أيضاً ، وآخره موحدة :

جاء في قول نفيل بن حبيب شيخ خثعم في حادثة الفيل :

نعمنــاكم مــع الأصبــاح عيـنـا
 فلم




حمـنت



( السيرة :
 حل المـحصيب من الأبطع ، فمنأ أن تخرج من منى فأنت في المححصَّب حتتى يضيون الوادي بين العيرتين فنالك المنححنى

والقصيدة الانفة اللذكر كثيرة الالختلاف ، و إنـما الخترنا أحسن
الوجوه
المسحصب ، وأراه أصوبِ ، لأن نفيل فرّ من المـممسي
وأن الفيل وأصتحابه لم يصلوا إلى المحصصب .
مَحِيص |( منخيط |" : ذكر في غر ابـ .
مَخْيطُ : كمتخيط ما يتخاط :
واٍٍ غربِ الملـينة على ( 10 .
ذكر في " غرابت" .

أستوفئ الحلديت عنه وني
مُخْرِىء :


وقد ذكرت هذه المساجد في ( ( مسجد تبوك ") وهذه الثنية تعرف اليوم بالمِذراة ، وتقع جنوب تبوك إلى الغرب على قرابة £ا كيلًا ، ولعل هذا هو اسمها القديم ، وإنه تصحف إلى مَدْران .

وقد ظهرت في المخطط المرفق برسم تبوك .
بفتح الميم وسكون الدال المهملة ، وفتح المثناة تحت ، وآخره نون :

جاء في قول ابن هشام : وسرية زيد بن حارثة إلى .
(7ro/r : السيرة)
قلت : مدين أو أرض مدين : تعرف اليوم باسم ( البِّع)
 تبوك ، وشرق رأس الشيخ حميد - على البحر - بمسافة سبعين كيلاً ، وهي في وادٍ بين الجبال ، وواديها يسمى الِّى عُفُال ، وأهلها المساعيد من الحويطات ، وهم ينفون انتسابهم إلى الحويطات ويتنسبون إلى عُتيبة ، وفي البدع زروع ونخيل على الآبار ، وتشرف عليها من الغرب ( صفراء شُعيب ) وهي هضبة طينية بها مغائر تسمى مغائر شُعيب، ، وفي هذه المغائر مدافن في سراديب اكتشفت حديثاً ، ويقال : إن بئر شعيب التي استقى منها موسى كانت بهذا الموضع

القَدِينَّةُ المنوَّرة : هي : مدينة الرسول الأعظم عليه أفضل الصلاة والسلام ،
 هنا ، ولها من التاريخ ما ملأ عشرات الكتب الضخام ،
 وكره أن تسمى يثرب .
كانت المدينة عاصمة الاسلام ومنها انطلقت أعظم فتوحاته ، وبها مرقد خير البشر ، وفي الحديث : إليا إن الإِسلام لئرز الى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها ورأيت أن أرفق مخططاً لها يبين معالمها ، بدل الحدايث الحا عنها لأنه لن يفيها حتها في هذا الكتاب المحدود . المَذَاد : من ذاد يذود، فهو مكان الذود ، أي دفع العدو : جاء في قول مسافع بن عبد منافتَ الجُمْتَي ، يبكي عمرو بن عبد وُد العامري القُرشي ، ويذكر قتل علي بن أبي
طالب - كرّم الله وجهه - إيًّاه :
عمرو بن عبيد كان أول فارسٍ

جزع المذاد، وكان وكان فارس يَلْيُل
ولـــد تكنَّفـتِتِ الأسنــة فـــارسـاً

بجنـوب سلعٍ غيـر نـْسٍ أْمْـَلُ
(السيرة: :
تلت : هو من طرف الخندق حيث كان ينذاود المسلمون
 ونادى من مبارز؟ وكان مكان من فرسان قريش المهابين ، فخرج إليه علي فقتله .

والشاعر يحدده بجنوب سلع ، وليس الخندق بجنوب سلع ، ولكن اختار الشاعر هذا اللفظ لمناسبة موسيقاه

وقد ذكر الخندق .


بفتح الميم وتشديد الراء :
جاء في قول رزاح العُذْري أخخي قصي لأمه :
مــررن على الحــل مــا ذقنـهـ
وعـالجن من مـر ليـــاً طـويــُو
(ITV : السيرة)
قال ذلك وهو يذكر مسيره من ديار قضاعة إلى مكة وان مراً
 وادي رابغ فهو يسمى مراً ، وكان يعرف بمرَ عُنيب والآخر مر الظهران الواقع شمال مكة ، ولكن سياق القصيدة ينبى بأن المقصود مر عُنيب ، أي وادي رابغ

ورابغ : مدينة على الساحل شمال جُذّة على 100 كيلّا ، على عريق المدينة
المنورة على نيّف ومائة كيل
ونخل : هو وادي الحناكية ، البلدة الواقعة على مائة كيل من . المدينة على طريق بُريْدة . وهذه كانت ديار بني مرة من غطفان ، والشعـر في - مدحهم

والبسْل ؛ ثمانية أشهر من كل سنة اتخذتها بنو مرة بن عوف
 وكانوا يسيحون خلالها فلا يعترض سبيلهم معترض مرة بن عوف تزعم ان عوف بن لؤ ي بن بن غالب ، وله قصة ، وكانوا سادة غطفان، بلا منازع ، والعربِ لـم تعترف
 غطفان

مَرّ الظَّهْران : قال ابن اسحاق - في الحديث عن خزاعة ـ : فنزلوا بمر الظهران فأقاموا بها . أي أقاموا به . (9r/1 : السيرة)

قلت : مر الظهران وادٍ فحل من أودية الحجاز يأخذ مياه
 ويصب في البحر جنوب جدة بقرابة عشرين كيلًا ؛ وفيه عشرات العيون بل كانت مئاتها ، وكذلك القرى ، ومنار ونها :
 عنه وعن كل فروعه وعيونه وقراه في المعجم ، فأغنى .

المربد موضع تجفيف الرطب .
جاء في قصة بناء المسجد النبوي وطرد المنافقين منه .

كان مربداً ليتيمين في حجر معاذ بن عَفْراء ، فلما قدم

 مرج الصُّفَر : بالصاد المهملة ، والفاء المشددة المغتوحة :
جاء في قول ابن اسحاق : قُتِل خالد ـ يعني ابن سعيد بن
العاص- بمرج الصُّفَّر في خلافة أبي بكر .
(السيرة: : ب/ •r (
وقال محقق السيرة : - ذيلًا على ما قدمنا - مرج الصُّفَّر : موضع بدمشق . نقل ذلك عن معجم البلدان




والجْولان صحراء كانت بها وقعة مشهورة في آيام بني مروان ،
قلت : هذا قول استاذنا اهمد قداهة صاحب معالم وأعالام في
باد العرب .

شرق قرية شقحب ، ويشمل انيوم بعض أراضي قرى :
زاكية ، وشقحب ، وأركيس ، والزريفية ، وغيرها .
جرت فيه عدة معارك حاسمة ، منها معركة بين المسسلمين
الزاحفين إلى دمشق ـ بعد معركة اليرموك ـ والروم البيزنطية في
سنة £1 هـ ، ومعركة في أيام بني مروان ، ومعركة الـين بين
المسلمين والصليبيين في سنة 19 ه هـ هـ ، ومعركة التتار وجيش
المسلمين في سنة V. Y هـ في عهد السلطن المان الناصر محمد بن
قالاوون .
المُرّةُ ( ثنية . . ) كذا وردت في هذا النص بتشديد الراء والمتواتر بالتخفيف ، وان كنت أرى التشديد أصوب . جاء في النص الدي أوردناه

في " الخرار "، .
واستوفي الحديث عنها في (ٍ معجم دعالم الحعباز " فأغنى
عن التطويل هنا .
وهو موضع ما زال معروفاً بين غدير خُّمّ والفرع ، على
طريق الهجرة .
المروراة : بعد الميم راءان بيـ. با وأو ، وآخره هاء :
جاء في قول زُهير بن أبي سُلْمى :
تـأمّـل فـلإن تُقْـِوِ المـروراة منهـم
وداراتهـا لا تُقْوِ منهم إذاً نَخْـُ


فـإن تقـويــا منهـم فـانهـمُ بَسْــل
(الس/l : السيرة)

والمروراة أرض كانت قرب رحرحان ، شرق. المدينة
المَرْوة ( . . . ) :باسم الحصاة البيضاء المورية ناراًا .
جاءت في النص : كان بين الحسين بن علي بن أبي
طالب - رضي الله عنهما - وبين الوليد بن عُتبة بن بن أبي
سفيان ـ وكان والي المدينة ـ منازعة في مال مال كان بينهما
بذي المروة .
(السيرة: (1)
قلت : ذو المروة له ذكر كثير في كتب التاريخ
والجغرافية ، وهو منسوب إلى خهساة بيضاء بارزة من نوع
المرو ، يقع عند مفيض وادي الجزل إذا دفع في إضم ، بر
شمال المدينة على قرابة ثلاث مائة كيل ، وما زالت
معروفة بهذا الاسم .
المُرِيسِيُع : كأنه تصغير مرسوع ، وآخره عين مهملة :
جاء ذكره في غزوة بني المصطلق من خزاعة .
قال ابن اسحاق : بلغ رسول الله
يجمعون له ، وقائدهم الحارث بن ضرار ، فخرج إليهم حتى لقيهم على ماءٍ لهم يقال له : • المُرْيْسيع ، من ناحية قديد الى الساحل
السيرة : ra./r
قلت : المُرِيْسِيع ، جزع من وادي ( حَوْرة ") أحد روافذ
ستارة ، فيه آبار.زراعية ، ونزل من بني سليم ، وماؤه غيل
يسيح على وجه اللأرض 6 وأهله يقولون :
(ا المُرَيِْع ") وهي عادة البادية في قلب أمثاله لتقارب محارج الحروف . وستارة وقُدَيد وادٍ واحد ، إنما الذي أوهم في تحديده حتى ظنه كثير من الباحئين من

الساحل ، هو قول ابن اسحاق " إلى الساحل "، والواقع أنه
داخل عن الساحل ، فبينه وبين سيف البحر قرابة ( • • )
 لخزاعة في هذه النواحي في يومنا هذا .
مَرِيَّن : تثنية مَرَى :

وردت في النص المقدم في تربان ، وهما - في الأصل - ران
رافدان من روافد وادي الفريش ، يقال لكل منهما:
(ا مرا ". قال ابن مقبل الليثي :

قد ظهرت عين الأميـر مظهراً
بسفــع عَبُـود أتتـه من مـرا
ثم أطلق الأسم على سهل واسع كان زراعياً ، يكثر ذكره في كتب المتقدمين ، يجتمع فيه واديا الفُرَيش وغميس
 أفردت له فصلًا مطولاً ، ومخططاً توضيحياً في كل من الِّ " معجم معالم الحجاز " وپ على طريق الهجرة ") .
 يمين الطريق إلى مكة ، بسفح جبل (ا عَبُود ) الغربي ، ويسرف عليها من الشمال جبل (( صفر ") والحديث عنها بأوفى من هذا وأكثر تفصيلًا في كتابي (॥ على طريق الهجرة ه" .

مُزَاحم : بالضم وحاء مههملة ، وآخره ميم : كان أطماً لعبد الله بن أُبَي المنافق ، بالمدينة (0ヘ7/1 : السيرة)

وهو الذي يقول فيه قيس بن الخَطيم :

صَبَحْنا بها الآجَام حول مُزَاحِّمٍ

والُأُطم والأُجُم بمعنى ، ولم يعد مزاحم معروفاً ، فقد اندثر .
مساجد الرسول : ذكرت في مسجد تبوك :

جاء في النص : ثم أُمْرِيَ برسول الله الأقصى : الحرام إلى المسجد الأقِقى ، وهو بيت المقدس من

إيلياء
"السيرة : 1/ "

قلت : المسجد الأقصى مازال معروفا وما زال يسمى بيت المقدس ، والقُدُس ، وهو أحل الْمساجد الثلاثة التي تزار عند المسلمين ، ويقال له : ثالث الحرمين ، والحرمان : مكة والمدينة ، وفي الحديث: : لا تشد الرحال إلا إلى ثالاثة مساجد : المسـجد الحرام ، ومسجدي والمستد الأقصى

والمدينة التي بها المسـجد الأقصى تسمى مدينة القدس ، ولا تعرف إيلياء اليوم ، واليهود يسمونها " أورشليم " وهو
 ( ( بيرشَيْبع ") في (ا بئر اللَّبْع ") والقُدس - اليوم - والمسـجد الأقصى تحت الاحتلال اليهودي ، وقد قام أوغاد الصهاينة باحراقه ثم رُمّم ، وهم اليوم يجرون حفريات تات

أساساته
 تبوك ، فقال إبن اسحاق : وكانت مساجلد رسول الله


بتبوك ، ومسـجل بشنة ملران ، ومسجلد بذات الزرب ، ومسشجد بالأخضر ، ومستجد بذات الخُطِميّ ، ومسـجد بآلاء ، ومسـجد بطرف البتراء من ذنب كواكب ، ومسجل
 بصلر حَوْضى ، ومسجدل بالحِجْر ، ومسجد بالصَّعِين ،

 ومسجد بالفيفاء ، ومسـجد بذي خُشُّب 6


قلت : من هذه المساجد :
1 - مسجد تبوك : لا زال دعروفا به ، بالبلد القديم ، جدد أيام إقامتي هناك . انظر المعجم . Y Y Y التمرة هو مسجد مدران ، وهو قريب من تبوك ، وقد ذكر مدران قـبل هذا فراجعه .
r ـ ذات الزرب : لا أعرفها ، ولعلها ما يعرف اليوم بأمّ
زَرْب ، وهي قريبة من العُلا .
ع ـ الأخضر : وادٍ جنوب تبوك ، يطيف بها من الجنوب والشرق ، والمقصود هنا رأسه حيث كان كان طـن

الغزوة ، انظر مخطط تبوك .
0 - ذات الخطمى وآلاء، مسووبتان إلى نبات دعروف
بالبادية ، وما عرفتهما اليوم
9 - كواكب : دعروف اليوم بين تبوك والعُلا ، وهو عنى طريق الغزوة .

V V شق تارا : لعلها تلك الصحراء التي تواجهك قبل
الحجر مما يلي تبوك .
1 ـ ـ ذو الجيفة : وادٍ يصب في الجزل قبل التقائه بوادي
القُرَى ، فاذا كان هذا هو فادِ فالمسجد في رأسه حيث
يمر الطريق من تلك الناحية .
Q ـ خَوْضَى : وادٍ لبليّ يصب في وادي القرى ، قرب
الal
-1 ـ الحجر : مازال معروفاً، وقد ذكر في هذا الكتاب .
11

IY - مسجد وادي القرى : هو الذي يصلي فيه أهل العلا
اليوم، هكذا قيل
شا ـ شقة بني عُذْرة : تعرف اليوم بالْمَجَزّ ، وهي شقة طويلة تلي الحجر من الشمال الشرقي ، ومعنى شقة : أي مسلك بين سلسلتين من الرمل ، أو

الجبال .
عا ـ ذو المروة : مكان ما زال معروفاً قرب مصب وادي
الجزل في وادي الحمض
1 ا ـ الفيفاء : لا أعرفها اليوم . وانظر الفيفاء ، في هذا الكتاب

17 ـ ذو خُشُب : ليس بعيداً عن ذي المروة ، وهناك ذو
خشب آخر قرب المدينة على هذا الطريق ، ولا
أدري أيهما هو .
rqs

مسجد الشُّقَاق :هو مسجد الضِّرار ، وقد ورد بعد هذا . مَنْجد الضًّرار :جاء في قوله تعانى طو والذِينَ اتَخَذُوا مَسْجَداً ضِراراًوكُفْراًوتفريقاً . بين المؤمنين


وكان قوم من المنافقين أتوا رسول الله لغزوة تبوك ، فقالوا له : إنّا قد بنينا مسجداً لذي الِّا الِّلَّة والحاجة والليلة المطيرة والنيلة الشاتية . وطلبوا من رسول الله أن يصلي فيه : فقال : إني على جناح سفر ، وحال

 غير تقوى الله ، ليجعلوه وكراً لبني ملتهم يتآمرون فيه على
 والناس يتطوعون بهدم ما تبقى من أنثره ، وقد محي الليوم ولم يبق له أثت
وكان هذا المسـجد قـريباً من مسجد قبا ، قبلي المدينة ، وصفه ابن النجار فقال : وهو كبير وحيطانه عالية ، تؤ خذ
 المَسْعَى : مكان السعي :
جاء في قول حسان ، يهـجو هُذَيْلاً ويبكي قتلى الرجيع :
فـال والله مـا تـدري هُـذَيــُ
أَصـافٍ مـاءُ زمـزم أم مشـوبُ
(1) الخبار المدينة ص 11

ولا
من الحِحـرِّنْ والمَسْعَى نصيْ

( السيرة: ( السY/r

قلت : المسعى مكان السعي للحج ، وهو لا يحتاج إلى تحديد ، فالكل يعرفه ، وهو شار ع بين الصفا والمروة من الـن جانب المسـجد الحرام مالاصق له من الشرق . أما | الحِجْران ") فقد أراد ( الحِحْر ") حِجْر الكعبة وححْجر اسماعيل ، وهما واحد ، وقد تقد الحد

والغريب في ما حدث يوم البرجيع وقتل أولئك المؤمنين
 والقارة ، وهم الذين غدروا واستصرخوا لحيان وبطوناً من

 بضم الميم وسكون السين المهملة ، ولام مكسورة وآخره

حاء مهملة :
 ارتحل رسول الله وْتِّهُ ، فلما استقبل الصفراء ، وهي





والصفراء بيسار ، وسلك ذات اليمين على وادٍ يقال له :
(7! / السيرة ( )

قلت : يكتنف اليوم قرية الواسطة - الصَّفْراء قديماً ـ جبلان : غـربي يسْى ديْـران ، وشرقي سَمْحة ، وهما ـ لا شك ـ ج جبلا الصفراء ، والأسماء قد يطرأ عليها التغير من الزمن أو عمداً إذا كانت قبيحة .

مَشَارِفُ : يقصد يوم مُؤتة - حتى إذا كانوا بتخخوم البلقاء لقيتهم جموع هِرْقل ، من الروم والعرب ، بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مشارف ، ثم دنا العدو ، وانحاز المسلمون إلى الثى قرية يقال لها : مُؤْتَة ، فالتقى الناس عندها (rvv/r : السيرة)

قلت : لم أجد من حدد مشارف هنه ، غير أن النص
يجعلها قرب مؤتة ، ومؤتة ـ كما ستأتي - من قرى مدينة
الكرك في جنوب البلقاء ، تبعن الكرك قرابة ( 110 ) كيلًا
 العَقبة بُعَّمان ، ولا يمر بمعان .

ولعل ( مشارف " هناك كالشفا في الحجاز ، أي الأرض

المشرفة على الغور ، وليس هو علماً معيناً
المُشْتْرِب : مُفتعِل من شرب الماء .ذكر في ذي العشيرة
ذكره ابن اسحاق في طريق غزوة تبوك ، فقال : وكان في
الطريق ماء يخرج من تبوك وشل ، ما يُ يروي الراكب والـو والراكبين والثلاثة ، بوادٍ يقال له : وادي المُشَقَقْتَ ؛ فقال رسول الله
 نأتيه
(OTV/r : الــرة)
قلت : لم أجد من يعرف هذا الاسم بين الحجر وتبوك ، غير أن رأس الوادي الأخضر إذا تعلّق في الحرة به مه ماء سرب، وهو على طريق غزوة تبوك ، وقد ولد ظهر في المخطط المرفق برسم تبوك . فلعله هو و .

بضم المبم، وفتح الثين المعجمة، وتشديد اللام الأولى :

جاءت في النص المتقدم في غسّان ، ومنه : ويقال : غسَّان : ماء بالُُمَشَلَّل قريب من الجحفة .

 مطلع شمس مع ميل إلى الجنوب ، وحرة المششل هي التي تراها من تلك الترية ، سوداء مُدلْكِمَّة تشرق الشّمس عليها ، وفيها كانت مَنَّة الطاغية ، ومحِلُّا معلوم ؛ وانظر أوفى من هذا في الجزء التاسع من (معجم معالم الحجاز) .
مِضر : : جاءت مصر في نصوص كثيرة في السيرة ، من أهمها :

أن هَاجَر أمَّ اسماعيل من مصر : ومصر : إقليم منُ أقاليم الاسلام الواسعة؛ فتحها العرب في عهد عمر ، وهي اليوم غنية عن التعريف .

مَضِيق الصَّفْرَاء : جاء في النص الوارد في (ا المنصرف"، .
وهو مكان من وادي الصفراء ، إذا اجتمعت أودية :

 مضيق من الوادي بين جبلين : جنوبي ويسقى خَلْصى ، وشمالي ويستى المستعجلة ، فإذا اجتاز الماء ذلك الك المضيق سمّي الوادي وادي الصفراء ، وهي قرية قد ذكرت ، فيمر بقرى : الخيف والواسطة ، وقرى أخرى
 يليل ، ويسمى اليوم وادي بدر ووادي الصفراء أيضاً ، ثم يضيق الوادي مرة ثانية ثم يدفع في الساحل فيصب عند ( الجار « . .

## نجمع مطبخ :

جاء في السيرة : إنه شعب بأعلى مكة ، نحر فيه مضاض
 وولي أمر مكة ، وقيل : بل نحر فيه تُتُّع وأطمب الناس


ويظهر أن هذا الاسم كان لشعب عامر قبل أن يطلق عليه هذا الاسم

وشعب عامر : شعب يصب من الخنادم في البطحاء ، شرقي المسجد الحرام إلى الشّمال .

 (rvo/r: السيرة)

قلت : معان : مدينة في المملكة الأردنية الهاشمية ، على الطريت بين المدينة وعَمَّان ، تقع جنوب عَمّان على كيلٍ ( YاY) واسع بين الححجاز والبلقاء ، ومَعَان مدينة مهمة تقع وسط البادية ، وأهلها فيهم أصالة العروبة ، ولم تجرفههم مبادىء

الغرب وعاداته بعد .
وقد تحدثت عنها في كتابي (ا رحالت في بلاد العرب ") ويظهر موقعها في الخريطة المنشورة في مادة مؤتة .

على صيغة المفعول ، وهكذا ينطقه أهله إلى اليوم : المُغْمَسِ : جاء في النص : قال ابن اسحاق : فبعثوا معه - يعني بني ثقيف - أبا رِغال يدله على الطريق إلى مكة ، فخرج أبرهة
 أبو رِغال هناللك ، فرجمت قبره العرب ، فهو القبر الذي يرجم ( السيرة:

قلت : المغمس مكان مـا زال معروفاً شرقي الحرم ، يشرف عليه من الشرق جبل كبكب ، والطريق من مكة
 الشممل ، ‘ وعرفة في نهاية المغمس من الجنوب ، وقد أفضت في ذكره في (॥ معالم مكة ص " • " ورسمت له

مخططاً هناك لا أرى ضرورة لنقله إلى هنا ، وقريب من ذلك في الجزء الثامن من المعجم . أما القبر الذي يرجم فليس في المغمس إلاّ إذا كان المغمس كان يشمل أوسع من مسماه اليوم ، فقبر أبي رغال في رأس يدعان على ما يقرب من عشرة أكيال من المغمس ، وقلد جرفه الطريق كما ذكرت في في ع ع ع ع المعجم ، وبقيت له بقية إلى اليوم

هي مكة المكرمة ، وهي الحرم الآمن ، وأم القرى ، مكة : ومهبط الوحي ، ومبعث خخير البشر ، وماذا عسى أن أقول القول
 (

ليضم كل ما ذكر من ترابها .
وتاريخ مكة يملأ عشرات المجلدات ، مثل : أخبار مكة

 للسباعي ، وعشرات الكتب مازالت محفوظة في مكتبة الحرم وغيرها .

ونشرت لمكة خريطة مفصلة في كتاب (1 مكة في القرن
 نشرها ميلنا إلى أن يكون هذا هلا الكتاب مـختصراً بقدر الإمِكان .

مَلْحُوب : على زنة مَفْعُول ، من اللـحب :
جاء في قول لبيد بن ربيعة الكلابي :

وصاحب مَلْحُوب فجعنـا بيومـه,
وعنـد الرِداع بيتُ آخــر كَـوْثـر

 كثيرة ، فقد قال ياقوت : مَلْحُوب اسم ماء ماء لبني أسد بن
 عبد الله بن الدئل بن حنيفة باليمامة . وقال عامر بن عمرو

الحُصَني :
قَـَطَارُ وأرواحٌ فـأضحتْ كــَنْهـا صحـائف يتلوها بملحـوب وابرُ وأقفــرت العبـلاء والــرَّس مِنهُمُ وأوحش منهم يثـقب فــــراقـرُ
فهذه أماكن متباعدة من نجد ، والراجحع أنه في ديار بني
 الرمة ، آخذة شمالاً الى جنىوب أما الرداع الوارد في هذه الرواية فقد قيل إنه ماء كان لبني كعب بنجد

ميم فلامان وبالتحريك : مَلَّل

ذكر في ذي العشيرة .
تصغير ملح ، وبالتعريف : المُلَيْح :

ذكر في قرن .
جاءت في النص : قال ابن اسبحاق : وكانت مناة للأوس مَنَاة : والخزرج ، ومن دان بدينهم من أهل ينرب ، على الى ساحل

البحر من ناحية المُسُلَّل بُقَديد
( $10 / 1$ : الصيرة)
قلت : موقع مناة في أكمة بنعف المشتلّ إذا أكنع في
 بين رابغ وخليص - وكان على تلك الأكمة ضوء نظر نظرت إليه
 من يخرج من موقع خيمتي أم مَعْبد متجهأ إلى المدينة تكون طريقه في ثنية المشلّل التي كانت على جانبها مناة الطاغية
 بعث علياً - كرم الله وجهه - فهدمهها ، وقيل : بل بعث أبـا ولبا سفيان ، والأول أشهر . وقد أوفيت الحديث عنها في المعجم ولم يعد لها أثر اليوم . المُنْصَرف : مكان الإنصراف : قال ابن اسحاق - في ذكر غزاة بَذْر :
حتى إذا كان بالمُمْصَرَف ، ترك طريق مكا مكة بيسار ، وسلك ذات اليمين على النازية ، يريد بدراً ، فسـلك في نـين ناحية منها ، حتى يزع وادياً يقال له رحقان ، بين النازية وبين
 حتى إذا كان قريبأ من الصفراء (..(1) . . . ) وهي قرية بين جبلين ، سأل عن جبليها ما اسمهما ؟ مه فقالوا : يقال لأحدهما ، هذا مُسْلِحِ ، ولنّخر ، هذا مُخْرِي قلت : المنصرف، يعرف اليوم بالمسيجيد ، نسبة إلى


 فيها نزل الأحامدة في العهد السعودي، ولها إمارة تتعع بدراً .

جاء في النص : وقد كان الناس انهزمو|(1') عن رسول الله ||المُنَّقَّ : ( الْ (AV/r : السيرص)
تلتَ : الطـرق في الحرار تنقَّى من الحجارة حتى تسلك ، فيسمّى أحدها منقّقً ، ومن أشهرها دربا درب زبيد ، يسمّى الدنظّى ، والمنقًى الوارد في النص ـ لا شك ـ ـ هو الطريق الخارج من المدينة باتجاه القصيم ، حيث كارئ كان يمر في حرة بني حارثة ، وهو نفس الطريق الذِي زُنُّت فيما بعد فسلكته السيارات ، وهو على مرأى من اُُحْدِ ، جنوباً شرقياً بينهما وادي قناة .

بضم الميم ، وفوق الواو هـمزة ساكنة ، ثمم تاء فهاء : جاء ذكرها في غزوة مُؤْتة ، وأماكن أْخَر من السيرة . (rrv ،roq/r : السير)

 يسارك إذا كنت في منتصف المسافة ، وقربها مكا مكان يدعى الئى المزار ، وهو قبر جعفر الطيار ابن أبي طالب رضي الله
 أبدله بيديه اللتين قطعتا يوم مؤتة جناحين يطير بهما في الجنة .

وقد أرفقنا بهذا خارطة تبين موقع مؤتة ، وكثير من معالم
الأردن التي وردت فـي هذا الكتاب

المَوْصِل : بنتح الميم وسكون الواو وكسر الصاد المهملة : جاءت في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه ، وانتقاله

من دين المـجـوس إلى النصرانية ثم إلى الاسلام . (MIT/L: السيرة)

والموصل : مدينة عظيمة بالعراق في آخخر الشمال على الضفة الغربية لنهر الفرات قبل اجتماعه بالزاب الأعلى الألى ، تقابلها على الضفة الشرقية للنهر آثار مدينة نَيْنوىَ ، وإلى الِّلى الشمال الغربي منها تلعفر ، يمر بها الطريق من بغداد الشاد إلى القامشلي في سورية ، وهي قاعدة شمال العراق ، ذات بساتين وعمران حسن ومدارس وتجارة .
 الشِّعب خرج علي بن أبي طالب ، حتى •ملأ دَرَقته ماء من
 فوجد له ريحاً فعافه ، فلم يشرب منه ، وغسل عن عن ورا وجهه الدم ، وصب على رأسه وهو يقول : اشتد غَضبُ الله على من ددَّى وجه نبيه .

قلت : المهراس : ححر يشبه القدح يمسلك ماء المطر ،
ومثله الوكرة ، أوهما واحد ، فاذا مكث الماء فيه طويلً أَسِن وتغير طعمه ولونه .


والمهراس الوارد هنا ، في الشُعب من أحلد قرب مشُهلد حمزة رضي الله عنه ، وما رأيته ، ولكن الئ هناك موقعه . وأكّد لي الاستاذ عبد القدوس الأنصاري أنه رآه وشرب منه ، في ذلك الشعب

بفتح الميم وسكون الهاء وفتح المثناة تحت :
جاءت في قوله صلى الله عليه وسلم : اللَّهُمّ حَبّب إلينا
 مُدّها وصاعها ، وانقل وباءها إلى "ا مْهْيْة ". . (0^9/1 (السيرة)

قيل : مَهْيِعة : هي الجُحفة ، وقيل : قريب من الجحفة . وقد تقدمت الجحفة ، ولا تعرف مهيعة من زمن طويل . مَيْسان : ميم مفتوحة ومشناة فوق ساكنة وبعد السين المهملة ألف فنون :

جاء في قول ابن اسحاق : وقد كان مع عَديّ ابنه النعمان ابن عديّ ، فقدم النعمان مع من قدم من المسلمين من أرض الحبشة ، فبقي حتى كانت خلافة عمر ، فاستعمله على مَيْسان من أرض البحبية ، ( السيرة :

قلت : ميسان مدينة عراقية على نهر دجلة ، شمال شرقي البصرة ، عرفت باسم ( الكُوْت ") ومعنــاه بالفـارسية الحصن . ولكن الحكومة العراقية أعادت إليها وإلى أمثالها اسماءها الأصلية

وهي مدينة عامرة ذات أسواق وأحياء كبيرة ، وتحيط بها


بدأت من الرطبة وانتهت في سفوان على حدود الكويت . وفي مادة القادسية مخطط يبين موقع ميسان .
على وزن فعلان وبعد الميم مثناة تحت ، والطاء مهملة : مَيْطان :

جاء في قول جبل بن جَوّال الثُعلبي ، يرد على حسان في
شعره الذي ذكرناه في (ا البُوريرة " :
وأقفــرت البُوْيـــرة من سَـــاْمٍ
وسعيـة وابن أخطب فهي
وقــد كــانــوا ببلدتـهم ثـــــالًا

( YVr/Y : السيرة (
قلت : مَيطّان : لابة سوداء من وجه حرة المدينة الشرقية الشرقي ، تفيء على العقيق الشُرقي ، وهي اليوم من ديار

عوف من حرب .
بكسر الميم وسكون المثناة تحت ثم نـون ممدود : مِيْناء :

قال ابن هشام وهو يعلد سرايا النبي حارثة نحو مُدْين . . . فأصاب سَبْياً من أهل مِيناء ، وهي السواحل
( السيرة:
قلت : وبنفس النص حدد ( مِيْناء ) بأنه سواحل ما حول
مدين ، أي سواحل خليج العقبة . ولعله قصد الموانىء
فأفردها ، لأن هذا الخليج عليه موانىء ، كان من أهمها
(مقنى ) وحقل ، وأيلة ، المعروفة اليوم بالعقبة .
وأرض مَدْيَن : هي الأرض المححاذية لشط خليج العقبة الشرقي ، من مدينة العقبة شُمالًاً حتى ضُّعة جنوباً .


بعد النون والألف زاي ، ثم مثناة تحت مخففة ، وآخره

تقدم في النص الني رويناه في „ المنصرف" ، وهي أرض فياح إذا خرجت من بلدة المسيحيد تؤم مكة ،




 بغياً ، ولا يبغي فيها أحد الا أخرجته . (118/1 : الـيرة)
أي انها تنسه نساً أي تيبّسه ، وكانت أيضاً تسمى النساسة ، والباسة ، وبكة ، وكلها قريب من ذلك .

نائلة : صنم كان في موضع بئر زمزم، وقد تحدثناعنه في ( ( إساف " .

نَجَب (ذو. . ): نون وجيم وآخره باء ، وبالتحريك، كذاضبط في السيرة' ومعجم ما استعجم، ومعجم البلدان :
 على بني عامر وقُتِل يومئذ حسان بن معاوية الكندي ( الـيرة: :

وحدده في (معجم البلدان) بأنه وادٍ قرب ماوان ، وماوان على طريق حاج البصرة شمال شرقي معدن بني سليم
 بين الربذة والنقرة ، وهو أبعد من مرحلتين ، وكان بـ بـ يوم

## انتصرت فيه بنو تميم على بني عامر .


 عامة الكنديين ، وكانوا قادة بني عامر ذلك اليوم لاستنجأد بني عامر بحسان .
بفتح النون وسكون الجيم ثم دال مهملة .
جاء في قول أبي طالب في لاميته الطويلة: ومَر" أبو سفيـان عني معرّضـاً
كما مَرّ قَـِّرُ من عظام المقاول
يفـرّ إلى نَجْدٍ وبــرْدٍ ميـاهــــِ
ويزعم أني لست عنمك بغافل
(rvv/1 : الـيرة)
قلت : نجد أقليم من جزيرة العرب، وهر وهو أوسعها وأكثرها صحارى وفجاجاً ورمالًا ، والعرب تطلقَ اسِّ اسم نجد


 العربية ، تتوسطه مدينة الرياض عاضي عاصمة المدلمالكة العربية

 غرباً ، وباليمن جنوباً ، وباقليم الأحساء شرقاً ، وبيادية العرب شمالًا ، وليست هناك هاك حدود تحلدد أقاليم الجزيرة بعضها من بعض ، وكل ما قاله الأقدمون يرحمهم الله هو العو فرض وحدس ، غير ان العرب اليوم تعرف بالتوارث ما ما يشُبه الحدود ، فهم يقولون لك - مثلاً ـ الدُّفِنة من نجد

وليست من الحجاز ، وحائل من نجد وليست من بادية الشام ، ويقولون : تيماء من الحجاز وليست من الشام ولا من نجد ، وهكذا .

ونَجْد اليوم كتير المدن العامرة ، فبالاضافة إلى الرياض ، هناك مدن القصيم الثلاث : بُريدة وعُنَيزة والرّسّسَ . وهناك مدينة حائل قاعدة شمال نجد ، والخرج
 اقليم الأفلاج ، والمجمعة قاعدة سُدير ، وحريملا والعينية
 والدرعية : العاصمة القديمة للدولة السعودية شمال غربي الرياض على (11) كيلًا في وادي حنيفة(1)

كالمنسوبة إلى نجد
جاءت في قصة أبي سفيان ، وغزوة السويق ، قال ابن اسحاق : فخرج - أبو سفيان - في ميتي راكب من قريش ، الئ ،
 جبل يقال له : ثَيْب ، من المدينة على بريد أو نحوه . الخ

تلت : النجدية ، طريق تخرج من مكة على ملتقى النخلتين ثم تأخذ نخلة الشامية قبلًا ، ثم في وادي اللِرقاء ، ثم على الضّرِيبة ، ثم تهبط من الحرة على
 فتأتي المدينة من المشرق .

وفي العصور الأخيرة سميت ( الفَرْعِيّة ) لأن أهل الحجاز يقولون للشرق فَرْع، وللغرب حَدْر .

على وزن فَعْلان :
لها ذكر كثير في السيرة ، ولها حوادث تملأ مجلداً منذ
الجاهلية إلى يومنا هذا .
وهي مدينة عريقة عرفت منذ أن عرف للعرب تاريخ تتكون من م-جموعة مدن صغيرة في وادٍ واحد ، ولذا فكلما اندثرت مدينة من تلك المدن حملت الأنخرى اسم نجران ، وهي وادٍ كبير كثير المياه والزرع، ، يسيل من
 الطريق بين صعدة وأبها ، على قرابة (91- 1 ) أكيال جنوب شرقي مكة ، في الجهة الشرقية من الـرئ السراة ،
 الخالي ـ طريق معبدة ، ولها مطار ، وفيها آثار أهمها مدينا ونـة الأخدود ـ قد ذكرت ـ وما كان يعرف بكعبة نجران الـج قوام أهلها في الجاهلية وصدر الاسلام بنو الحارث الحارث بـن كعب من مَذْحِج ، وقوام أهلها اليوم قبيلة يام الهمدانيا الهية . وقد أفضت في الحديث عنها في كتابي ا(بين مكة وحضر موت" بل لم يؤلف ذلك الكتاب إلاّ من أجلها .

فراجعه إن شئت .
وجاءت في قول حَسّان لابن الزِّبَعْرَى حين هرب إلى نَجْران بعد فتح مكة :

لا تَعـَدْنْ رجُلْا أحلًّك بغضـه نَجْــرانَ في عيش أحـنّ لئنمه

و وا"ْعرضاً ولها اليوم إمارة تضم نواحي كثيرة ، منها : شرورى ، وحبونَّنْ ، وغيرها ، وكلها تضمنها بالتفصيل اللكتاب آنف الذكر .
النُجْير : كأنه تصغير نجر :

جاء في قول أعشى قيس يمدح رسول الله وأبتْـنـل العِيس المراقِـل تَنْتلي مسافةَ ما بِين النُّجْير فَصَرْخَدا

ألا أيُهـــذا السائلئلي أين يُمَمَتْ
فإنّ لها من أهـل ميرب مـوعدا

قلت : كان حصناً باليمن قرب حضرمـوت ، دارت حوله
حروب بين المرتدين من بني كِنْدة والمسلمين بقيادة زياد بن لبيد البياضي الأنصاري ففتح الحصن وقتل سبعمائة من
 كذا ورد في مصادر حروب الردة .
 وصرخد ببلاد الشام ، والأعشى يدلل ببعد المسافة بين حضرمـوت والشام على كثرة سفراته .

والنُّجير اليوم : بقايا أطلال - في حضرمـوت - جنوب غربي العبّر على قرابة ستين كيلًا ، أي شمال غربي حـرهـوت .
" روى ذلك الاستاذ هادون العطسس ".

بفتح النون ، وسكون الخاء المعجمة، وآخره باء

جاء في قول ابن اسحاق : وأمر وهو بِلِيّة ؛ بحصن مالك

 نقيل له : الضيقة ، فقال : بل هي اليسرى ، ثم الم على نخب، ، حتى نزل تحت سدرة الصادرة .


هذا النص ، هو تكملة للحديث الذي ذكرناه في ((قَرْن ) هِ أي أن رسول الله أتى الطائف مما يلي مكة ثم حلم الق من من

 حال بين ثقيف ومددهم من بني نصر القاطنين شرين وجنوب الطائف ، وبين ثقيف وبين أموالهم في لِيّة وما
حولها . وفي هذا النص :

1- نَخْب : وادٍ صغير يمر جنوب الطائف على قرابة خمسة أكيال ، ثم يصبّ في لِيّة من ضفتها اليسرى . (1). وأهله اليوم وقدان من عنيبر

Y - Y
r
 . سماها رسول الله
 يسمى مسجد الصادرة ، ومسجد نخب ، وهو معمور، وقد تحدثت عنه بأكثر من هذا في المعجم

تقدم في المروراة، وهو الوادي الذي تقع فيه بلدة الحناكية، شرق المدينة على مائة كيل

وذكر بأوفى من هذا في " معجم معالم الحجاز " . وقال ابن اسحاق : حتى نزل نَخْلًا ، وهي غزوة ذات الرِّقَاع ع ( $r \cdot \varepsilon / \gamma:$ : الــبرة)

قلت : كثر الاختلاف في سبب تسمية ذات الرّقاع، ، إلاّ أنه لا خلاف في أنها وقعت قريباً من البلدة المعروفة اليوم بالحناكية في وادي نخل بلفظ النخلة شجرة التمر :

جاء في ذكر سَرِيّة عبد الله بن جَحْش : فلما سار عبد الله بن جَحْشُ يومين فتح الكتابِ(1) ، فنظر فيه فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذا فامض حتى تنز لنَ نَخلة ، فترصّدْ بها قريشاً وتَعلّم لنا من أخبارهم
(7•Y/L : السيرة)
قلت : هما نخلتان : الشامية واليمانية ، والمقصود في هذه الرواية نخلة اليمانية ، لأنها على الطريق القد القديم بين مكة والطائف ، وما كانت القوافل تسير بينهما إلا فيها .

والنخلتان. متجاورتان في المنبع والمصب ، فكالهما تأخذ أعلى مساقط مياهها من السراة الواقعة غرب الطائف ، ثم

 وقد تقدم مَرّ الظهران ، في هذا الكتابب . كتصغير نخل :
ورد في نص ذكرناه في " اليمن ") وتردد في أماكنن أخرى
 الحناكية ) يقع يمين قاصد القا
 المدينة على طريق القصيم .
جاء ذكر (॥ دار الندوة )" في عمرة القضاء . (rv//r: السيرة)
قلت : ههي الدار التي بناها قُصَيّ بن كلاب (مُجمّع قريش ) لاجتماعهم وتشاورهم ، وكان لا يعقد لواء الحرب إلاّ فيها ولا تزوج قرشية إلاّ فيها .
كانت في الجانب الشمالي من المسجد الحرام ، ثم دخلت في توسعته في عهل بني العباس .
بغتح النون ، وسكون السين المهملة ، وآخره راء : جاء،في النصى: قال ابن اسحاقِ : وذو الكلاع من حِمْير ، اتخذوا نَسْراً بأرض حمير النصن ابـر
( السيرة : / / • )

قلت : يفهم مما في صنة : جزيرة العرب أن أرض " الكلاع" تشمل إقليمًاً واسعاً قرب صنعاء ، ولعلها ما

يعرف اليوم بلواء ॥ إبّ ") حيث ذكر منها ( إبّ ") وبلد بني
 صنعاء ، وجبل نتم واقع في ديارهم ، وهو جبل صنعاء . أما ॥ نسر " فقد أبدل الله أهل اليمن - أهل الإِيمان ـ به
 حمير ، ولا غيرهم .

بفتح النون وكسر الصاد المهملة على صيغة الجمع • جاءت في ذكر سلمان الفارسي رضي الله عنه ، كما ذكرنا في الموصل . (YIV/L : السيرة)

قلت : تقع نصِيبن في أقصى شمال الجزيرة الفراتية على الحدود بين تركية وسورية والحدود تحوزها ـ اليوم - الى الى
 الحد ، نصيبين شماله والقامشلي جنوبه ، ويمر فيهما أحد فروع نهر الخابور .

وكانت نصيبين من المدن العامرة ذات البساتين الغناء ، حتى قيل إنه كان يتبعها أربعون ألف بستان . الجادة بين الموصل وحلب ، ومـا زالت تلك الجادة عامرة
ذكرت في مجمع الأسيال
فَعِيل من النقع :

$$
\begin{aligned}
& \text { تُّب بِّ } \\
& \text { دينار : } \\
& \text { نَقْمَى } \\
& \text { الَّنِقيع : }
\end{aligned}
$$


المصطلق :
وسلك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز فُويق النَّقِيع ، يقال له : بقعاء .
( Yar/Y: السيرة)
قلت : النّقِيع : وادٍ فحل من أودية الحجاز ، يقع جنوب المدينة ، يسيل من الحرار التي يسيل منها وُادي الفُرع ع ، ثم يتجه شمالاً جاعلاً جبال قدس على الِّل يساره ، ويأخذ كل مياهها الشرقية ، وهو الذي حماه يسمى الوادي النقيع إلى أن يقبل على بئر الماشي - ئلى كيلًا جنوب المدينة ـ ثم يسمى عقيت الحسا ، 'إلى ذي الحُلَيفة ، ثم عقيق المدينة حتى يدفع في إضم في مـجمع الأسيال .

فأول النقيع مما يلي المدينة يبعد عنها قرابة ( • \& ) كيلًا ،
جنوباً على طريق الفرع ، وأقصاه على قرابة (
قرب الفرع ع
النور ( جبل . . ) : ذكر في خراء .
نِيت العُقَاب : جاء في قول ابن اسحاق : وقد كان أبو سفيان بـن
الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أميّة بـن
 . بين مكة والمدينة
(الـسرة :
قلت : لا يعرف هذا الموضع اليوم ، وخاصة على
الجادة

بكسر النون وسكون المثناة تحت ، وبالتعريف .
جاء في قصة النجاشي وحروبه أثناء وجود مهاجري الحبشة
في جواره .
(الـسرة / /
والنيل معروف معلوم حتى للعامة ، إنما الذي جاء جاء ذكره

 السودان ، ويقابله في الجهة الأخرى النِّيل الأبيض الذئ الني

 اللذي يذهب منحدراً في أرض السودان ثم أرض مصر إلى - أن يفيض في البحر الأبيض بين الاسكندرية وبور سعيل


بكسر النون وسكون المثناة تحت، وفتح النون الأخرى نِيْنَوَى
مقصور : متر
جاء ذكرها في خبر لجوء رسول الشّ وحديثه مع عدّاس ، إذ قال له : ومن أهل أي البلاد أنت ياعتّاس ، وما ديُنك ؟ قال : نصراني ، وأنا رجل من أِلا أهل نِيْنو
( ( $\mathrm{F} / 1$ : السيرة)

قلت : نينوى : كانت إحلى مدن العراق المهمة ، ذات
 اللذي ذهب مغاضباً في البحر ، وذكر اللش جل جلاله اله أنه بعثه الى مائة ألف او يزيدون (') . ونينوى اليور اليو أطلال وآثار على الضفة اليسرى لنهر دجلة مقَابلة مدينة المَوْصل من مطلع الشُمس ، والنهر بينهما . ويؤ مها المئات من من السياح كل يوم ، وموقعها بارد شتاء معتدل صيناً .


ذكرت في اليعملة ، وهناك تحديدها .
وقال الحارث بن زهير :
تـركتُ على اللْبَاءة غيـر فــرٍ حُذَيفةَ عنده قِصَدُ العَوَالي
بضم الهاء وفتح الموحدة ، وآخره لام :

جاء في الـنص : قال ابن اسحاق: وكانت قريش قد اتخذت صَنْماً على بئر في جوف الكعبة يقال له : هُبَل . (AY/L : السيرة)

قلت : هذه بئر كان يودع فيها ما كان للكعبة من أموال ، وليست بئر ماء . وكان هُبَل من عقيق أحمر على صورة إنسان ، وكانت يده اليمنى مكسورة فجعلت له قريش يداً

 صاحب القِدَاح يضربها عنده، ويوم أحد الحد قال ابو سفيان :

 الأصنام يوم الفتح ، ومن الطبيعي أنه لا يعرف اليوم و الِ
بلفظ الاسم من هَذَم :

جاء في قصة هدم اللًّات ، جاء في خبر ذلك أن رسون
 لهدم الطاغية ، وهي اللّت ، فلما وصلا إلى اللى الطائف ذهب المغيرة نهلمها ، وأقام أبو سفيان بماله بذي الهَنْم . ( السيرة :

وجاء في بعض المصلدر ( الهُرْم " .
 يكون هذا تصحيف " العرج "؟ ؟

وكل من ذكره نقله عن ابن اسحاق من هذه الرواية .


$$
\begin{aligned}
& \text { وادي مَدَان : انظر الحرة الرجلاء } \\
& \text { الوَتِير : وان بفتح الواو وكسر المثناة تحت ، وآخره راء : } \\
& \text { جاء ذكره في فتح مكة }
\end{aligned}
$$


وهوموضع معروف جنوب غربي مكة على حلود الحرمٍ ، يبعدعن
مكة (17) كيلًا ، وهو من ديار خزاعة قديماً وحالياً .
وقد أوفيتها الحديث في (پ معالم مكة التأريخية والأثرية ")
 العقد الثمين - الوتيرين ، وقد أطلق اليوم على حيز منه
 منه، ويطلق على حيز آخر اسم الُُكَيشيّة

هكذا في جميع :ممراجع ، وأهله ينطقونه بكسر الواو :
جاء في قول عباس بن مرداس السلمي ، يهجو ثقيفاً : وبئس الأمـرُ أمـرُ بني قِّسيٍ


أضـاعوا أمـرهم ولكـل قـومٍ 'أميـرُ ، وألـدوائـرُ قـر قـد تـــدورُ
(السيرة: :
قلت : وج ، هو وادي الطائف الرئيس ، يسيله من شعاف السراة جنوب غربي الطائف ، فيقاسم أودية ضيم ودفاق وملكان الماء ، ثم يتجه شرقاً حتى يمر في طرف الط الطائف من الجنوب ثم الشرق ، وقد عُمر اليِم الطائف ، فاذا تجاوز الطائف كانت عليه قرى ومزارع كثيرة إلى أن يجتمع مُ وادي شَرِب عند موقع عُكَاظ ، فيكوِّنان

وادي المبعوث الذي يخترق سهل رُكْبة ويذهب إلى عقيق عُشَيرة إن كان سيلهما كافياً .
سكانه : في أعلاه هذيل ، وعند الوهط والوُميط قريش ، وعند الطائف الأشراف ذوو غالب، أما بعد الطائف فاحياء
من الأشراف وعُتِيبة وعدوان وغيرهم .
ذكرت في العَقِقِق .

ثنية الوَدَاع : جاءت في ذكر يوم ذي قَرَد ، قال ابن اسحاق :
حتى إذا علا ثنية الوداع- يعني الأكوع- نظر إلى بعض خيولهم، فأثـرف من ناحيـة سلع، ثم المر صر : واصباحاه . (r1)/r : الـيرة (

قلت : ثنية الوداع من سلع على متنه الشرقي ، يعرفها الخاصة من أهل المدينة ، وفيها عُبٌّد الطريق الذاهب إلبِ إلى العيون والشّهداء والشام ، وهي اليوم في قلب عمران المدينة .

ثم خرج غازيأ في صفر على رأس اثني عنر شهراً من


تلت : اندثرت وَدَّان من زمن بعيد ، وتوهم بعض

$$
\begin{aligned}
& \text { ذكر في دومة الجندل . } \\
& \text { وَدًان : كأنه مثنى وَّ الذي قبله : } \\
& \text { جاء في النص : }
\end{aligned}
$$

الباحثين أنها ( مستورة ) اليوم ، وليس كذلك ، وموضع
 إذا أكنعت في مكان يلتقي فيه سيل تلعة حَمَامَة بوادي الأبواء ، وذلك النعف يسمّى ( الُُصْعُصْ "، والمسافة بينها وبين مستورة قريباً من اثني عشر كيلاً .
وأهلها ـ اليوم - بنو محمد من بني غَمْرو من حربـ
ورقان : يضبطه الجغرافيون بكسر الراء، وأهله يسكنونه ، وأظنه بالسكون ، يؤ يد ذلك قول جميل :
 يــوم وِرْقـان بـــالفؤاد سبيــا

تقدم ورقان معنا في عسجد ، وكسره هناك زراح العُذْري لضرورة الشعر .

قلت : هو جبل أشهب وليس بأسود كما تناقلته كتب المتقدمين، ذو شناخيب عسر المرقى، إذا أقبلت على الروحاء آتياً من المدينة كان ورقان على يسارك ، تراه شاهقاً، وللناس تغنّ بعسر مرقاه ومنعته، ، وهو اليوم لعوف من حرب(1) ، ومياهه مقسومة بين غور وجلس الغير الغور ، في وادي الصفراء والجلس في وادي الفريش نمّ ملل فإضم .
يبعد ورقان جنوبن المدينة ( (V) كيلًا .

بعد المشناة التحتية همزة ، ثم تكرار الـجـيم ، أولهما
مفتوح :

(السيرة : / (
قلت : هو وادٍ من أودية مكة ، شمال عمرة التنعيم ، ووادي التنعيم يصب في يأجَح ، يقطعه الطريق الى المدينة على عشرة أكيال من المسـجد الحرام

يعرف اليوم باسم ( ياج ") وأهله لحيان من هذيل ، وسيله يهصب في مر الظهران من اليسار عند دفّ خزاعة .

يَثْرب : بالمشناة تحت ، ومثلثة ساكنة ، وآخره موحدة :
جاء في ذكر خروج قبائل الأزد من اليمن ، وكان ان نزلت

 الأنصار . ودعاها المسلمون المدينة المنورة ، تمييزاً لها عن أية مدينة أخرى .

وهي أجل وأشهر من أن نعرّفها هنا .
اليُسْرَى : ذكرت في نخب
اليعملة : أوله ياء مشناة تحت :
جاء في قول عامر الخَصَفي (1) :
(1) نسبة الى خصفة بن قيس بن عيلان .
rrv

أحيـا أبـاه هــاشم بن حـرمله يـوم الهبـاءات ويـلـو

تــرى الملوك عنــده مغربَّلْهْ يقتل ذا الذنب ومن لا ذنب لَهْ
(السيرة: 1/1)
اليعملة: موضع كانت فيه وقعة، وتعع جنوب الرَّبَّة بينها
وبين مهد الذهب (وادٍ وجبال) .
والهباءة : أرض بها حفائر تقع في وادي بِيْضَان قرب
السوارقية ،وهم يقولون : الهباء ، بحذف الهـ الهاء الهاء الآخرة ،
وانظر عن الهباءة : (\# معجم معالم الحجاز " .
ذكر في خْيوان .
يَعُوق :
أوله مثُناة تحت ، وآخره مثلثة
يَغُوت :


(1) كثيراً

قال ابن اسحاق : وانعم من طيء، وأهل جُرَش من مَذْحِج اتخذوا يغوث بجُرَش .
(V9، v^/1 : السيرة)
ويعلق محـققو السيرة بما ينفي كون جُرَش من مذحج
والنص يقول : إن أهل جرش من مذحج ، وهِّا هو
الصواب ، إذ أن مدينة جُرش كانت في أرض مذحج ،
. Yミ ، (1)
rrı

ومي كما قدمنا آثار قرب خميس ابن مشيط ، فهذا موقع يغوث ولكنه لا يعرف اليوم ، ومعظم الأصنام كره العرب العاب بعد الاسلام - حتى ذكر أسمائها بعد أن عوضهم الهُ حقاً ونوراً ، هو الاسلام .

جاء في قول عباس بن مرداس السلمي يمدح رسول الله

أطعناك حتى أسلم الناسُ كلُّهم وحتى صبحنا الجمَع أهلَ يَلَمْلَما (الـسرة: :

قلت : يَيَمْلَم وقد يقال : ألملم : وادٍ فحل يمر جنوب


 فهجر هذا الميقات اليوم لبعده، عن الطرين الطيق الحديثة، وأهل يلملم في صدوره بنو فهم ، وتهامته لبني شعبة الكنانيين ، وساحله للأشراف العرامطة وأفناء من حرب .
بتكرار المثناة التحتية ، واللام

جاء في النص الذي ذكرنا في ( الُُدْوة القصوى "ه وكان وادي الصفراء يطلق على أسفله الذي يمر بيلر اسم يَلْيَلْ ، وقد يسميه اليوم بعضهم وادي بدر ، ولم يعد يعرف اسم يليل .

تردد ذكره كثيراً في السيرة ، وهو الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب ، كان مني حضارات النرات العرب القديمة ومنه

خرجت الهجرات العربية التي عمرت ما يعرف اليوم
 ويتفرق، وهو مكون في عهدنا هذا منا من دولتين : احداهوما
 -وعاصمته عدن ، وكالامما قد مر في في هذا فـا المعجم والعرب من قديم تطلق على كل ما ما هو جنوب يمناً ، وعلى ما هو شمال ، شاماً ، خاصة في الحجاز ، فـا فهم يعتبرون كل ما هو جنوب مكة يمنأ ، بل إِ إن المحاكم بمكة تقول: ( يحد مون ملك فلان يمنأ كذا ، وشاماً كذا) . ولذا قال هُبيرة المخزومي : سقنا كنانة من أطراف ذِي يَمْنٍ
عُرْضُ البلادٍ على ما كان يُزْجيها
قالت كنانة : أَنَّى تذهبون بنا ؟

قُلْنا : النُخْخَيل ، فأُمُوها ومن فِيها
النُخيل : قرية عامرة على وادٍ بهذا الاسم شمال بلدن الدندة الحناكية ، والحناكية : على مائة كيل من المدينة علئلى طريق التصيم . انظر عنها - إن شُئت ـ كتابي (ا الرحلة النجدية ه. . أما اليمن - جغرافياً - فهو ما حددناه ، آنفاً .
مثناة تحتية ونون وموحدة ، وآخره عين مهملة :

قلت : إذا ذكر هذا الاسم في السيرة أو أي كتاب من كتب المتقدمين فلا ينصرف إلًّ على وادي يَنّْع النخل ، وهو وادٍ فحل كثير العيون والقرى والنخيل ، التي أخلا اسمه منها ، يتعلق ;أسه عند بواط على قرابة ( من المدينة غرباً ، ثـم ينحدر بين سلسلتين من الجبال

عظيمتين ، فتكثر روافله منهما ، وهذا هو سر وفرة مياهه
وتفجر عيونه ، والسلسلتان هما : جا جبل الأشعر في


الشمال ، ومنها أودية أيضاً من أهمها : ضأس وغيا

## 








| **^ | ror تونس |
| :---: | :---: |
| ثنية العقاب 199 (1) | Vr |
|  | 77 7 7 تيام |
| HYO ثنية غزال | Vr تيت (يّب) |
| ثنية مدران | 1^^1 |
| 1-7 |  |
| ثنية المرة | rir_l9V-109_1ra |
| \|r.- 119 ثنية المشنل | 7V-77 تيمن |
|  |  |
| 7 7 ثيب) (تبأب) (تيأم) |  |
| Vr (تيت) (تيب) (تيب) (تيب) | ثبان أسعد |
|  | 90_VY_V1 |
| 4 |  |
|  | 49 - اللرّار |
| ج7^ جابر بن حيان | ثرير 107 (1) |
| VV الجابية |  |
| جابية الجولان VY | ** ${ }^{\text {* }}$ |
| YYع الجادة العظمى | -rVE - YVI - Y |
| Y49 - اVV_£Y-£ الجار | -rıly |
| جازان 77 - 7 جا | بنو ثقيف r |
| جاسوم VA | YAY الثمان |
| VA جالينوس الحكيم. | * |
| VA الجباجب | ** |
| ج 1 Y جبال الأناضول | Yإ |
| جQ جبال تهامة | AV نايا مفرحات |
| جVY جبال الجوز | VY-Yا الثنية |
| 110 جال 10 | YY0 نية الفيت (لفيت) |
| جبال راية | VY -70 0 - 0 (البيضا |
| ج | * 00 0نية التنعيم |
| جال | 1^^ |
| جبال الصفر اب\| | ثنية خل |




| حبونة P حAY حثعم ITV＿الحجادلة |  |
| :---: | :---: |
| －09＿or＿¢Y＿r｜－Y－－¢ \％ | ذ |
|  | ذو الجيفة |
| －17．－1E1－1ra－1ro－IY |  |
| －r•V－r．E－r．r－I＾9－IVV |  |
| －Y00－Y६Q－Y£－ |  |
| －r．．－YaV－rAA－rov－ror | الحائط |
| re. -rr. _rlє_r\|r_rir <br> الحجاز التهامية \＆• | －r＊Y＿YE•－19V＿191－1YA |
| －r97＿ras＿rar＿ 4 － | IV حائل（جلان） |
| ．Y9A | IV حائل（مدينة）حاند） |
| الحجران | حVV－ح |
|  |  |
| Q 9 r | حارث الجولان |
| حجر | 17Y بنو الحارث بن المز |
| الحجلة من بني سا |  |
| ｜ヘヘ＿｜الحجون |  |
|  | بنو الحارث بن كـ |
| حذيفة | بنو حارثة بن الحارث |
|  | حاذة r｜r |
| －Y19－ 90 － 9 ¢＿VY＿VI－ | PV9 الحازمي |
| rr．－YAN | Y． |
| Hr．－الحرار | ابن حاطب |
| حراض 7 \％ | الحبش 10 |
| بنو حراق |  |
| －－\％－－ | YYI |
| －Yミ0－YrV－rrq－rrr－ryo | IYY الحبئة（قوم） |
| －rll－r．＾－rı－rqu－r£a | حY حبشي（غراب قديماً） |
| שrra | ح 10 |





| اVA الدهناء الد الدهنا \| |  |
| :---: | :---: |
| Y•V_V9 الدوادمي <br> 17^_l\|r دوس <br> Y. Y الدولة العباسية |  |
|  | الد |
| دومة الهنبرل |  |
| PVI ديار بكر |  |
|  | -Y.Y -ITY -100 -IYV -IY7 |
|  | MYY_r.V |
| ديار خزاعة | PIE_VY |
| YAV ديار بنو مرة | -1V•-179-97 دحيـة بن خليفة الكلبي |
| IV9 ديار زبيد | YE. |
| ديار العجمان | درب الأنبياء ¢ ¢ |
| د |  |
| ديار كنانة | درب النجور |
| PVY ديار مذحج | درعة |
| PVY ديار مراد | الدرعية |
| دی دير الزور | دريد (أبو عمرة) 17 Y |
| ب* | دريد بن الصّمّة ع |
|  | اللدعيثة 9 ¢ |
| - | دفاق اسץ |
|  | الد |
| 19^1بن الذئبة الثقفي | YY7 ديقانوس |
| or ذات الحنظل | الدمام |
| ذات الرقاع | - $V$ O - |
| ذات الزرب | -199-1^•-1V9 - 1VA - 17V - |
| ذات السلاسل 109 |  |
| ذات | 91 91 |
| ذا ذأخر (أذاخر قديمأ) | أبو دهبل ¢ \% |
| ذباب إ\| | دهمان 0 |


| \|AV الرحال| | أبوذر الغفاري هr |
| :---: | :---: |
|  | ذفران |
| YOV الرداعي | ذذار |
|  | ذئب كواكب ¢هr |
|  | ذهبان |
| ردم بني قراد |  |
| r.V | + |
| رزاح 107 بن ربيع | - |
|  | رئام |
| الرس بر باr |  |
| رستم ¢ ¢ ¢ | رابغ * |
| MrV الرسوب | vr أس أجياد |
| TrA أم رشرش | رأس السُيخ حميد |
| YO. بنو رشيل | رأس العين 11 را 11 |
| الرصيفة ¢ ¢ | رام اللّه |
| رضاء | Y \% - |
| Yミ・-1£ - - \% - | ر |
| الرطبة ^ | رانوناء |
| رعل | الرايس |
| أبو رغال . | -r00 - اra - |
| رفاعة بن زید | rrn_rll ren -rov |
| الرقة | الـربع الخـلا |
| الرقعة بو | M! |
| \|E| رقوقتين |  |
|  |  |
|  | الرجهاء |
| الرمضة 1 ا 1 |  |
| رمل بحتر | -rov -IVV -Ir9 -IrA |
| رمل بني عبد | Y9. |
| رمل بني عبد اللّه بن عله | رحقان 1 ¢ |
| الرملة 1^1 | رحلات في بلاد العرب 9 ¢ - |


| Yl£_Y.. ابن الزبعري | رملة السبعتين |
| :---: | :---: |
| Y7r-77-71-8• | رنية ¢ |
| 'بنو زبير بن حرب | 17E-1ระ-1รr |
|  | -178-109-10r-1\&r |
| 1•V ز- |  |
| الزرقاء 9 ¢ | Prr_r.q |
| Y^4 الز الزريقية | -الروشن ¢ |
| ز ${ }^{\text {ز }}$ | الروضة الروضنة |
| زVV زغ | IY - الروضوانيون الرضة |
| ¢ ز | الروفة |
|  | -18. -1Y0-117 -09 - إلــرو - |
| Y^9 _VA زهير بن أبي سلمى | -YVV -Y7 -YYE -YIV -YII |
| زياد بن حنظلة | YQV_r^a |
| زياد بن لبيد - . | Y الرمثّاء |
| زيان ¢¢ | Y^• رومة |
|  | -r\|r_|r•-| |
|  | rir |
| -Y^乏 -rry -rro -rol -r. r | 0. ريع بواط |
| r*A | Y71-4 ريع الحجون ¢ ¢ |
| ¢ ${ }^{\text {¢ }}$ | PVE ريع الحضائر |
| زra_rro زيد الخير (الخيل) | ريع ذاخر (الثنية) |
|  | ريع الرسام |
| زيد بن نضيل 9 ¢ |  |
| زينب بنت رسول اللّه | (3) |
|  | r. الزاب الأعلى P. <br> الزاب الصغير الزي |
| Yr\& السائب بن الحارث | \|YV_| الزاب الكبير |
| سابور الجنود | ابن زاكن |
| MY0_YY¢ | \% $\times 19$ ¢اكية |
| ساحل | الزاهر 9 ¢ |


| السعدية السعودية MIP r•^ر معية | \|^الساحل (ساحل فلسطين) <br> Mヌ7 ساطرون السافلة lor |
| :---: | :---: |
| س•^_10^ | بنو سالم |
| 'أبو سفيان بن الحارث | IVV -IYه بنو سالم بن عوف |
| PYV _YVQ أبو سفيان بن حرب |  |
| 1V بنو سفيان |  |
|  |  |
| M- | سب- |
| Y السقيا (أم البرك) | سQ.-Y¢ |
| س ا^^ |  |
| Y01 | السدارة |
| M17 | MIV_MIT M |
| س 9 سلامان | 17^ _ _ W \% العاقول |
| MrY-17•-109-00 | PVA - 1 or |
| السّلسل 109 | س mir_mp_loz |
| PVA - السلط الهع | M7E-11V-117 السدير |
| أم السلم | Y.V_107_100 الس |
| MrV_IV سلمى (جبل) |  |
| VV ابن سلمى | rri_me |
| PVI السلمان | Ar (السراة (الحجاز) |
|  | P٪ \% |
| rla_r.0_ro._rro_rlv | 107-7E |
| Y00 أبو سلمة بن عبد الأسل |  |
| \|71-1 - Y Y | r.1-10 10 |
| M. * سليع | سطير |
| السليلة ¢ ¢ ¢ | سعد 10V |
| M91 | سعلد هذيم |
| - ا^イ - - | سع |
| YYY_r£Q_rle_r. | MYV _ Y \% - Pry |






| عتور ع <br>  | r. r. عامر بن عمر الحصني العبابيد (العبابيب) 19^ |
| :---: | :---: |
| -Y^E -rVE -rlo -r•V - - - ${ }^{\text {- }}$ | F§ |
| rry_rl: | IYV عبادان |
| العتيبة | بIA_Y•Y بنو العباس |
| العتيق | 71 عباس (بيت عمرو) |
| Y. . العثاعث | - - ¢ Y _ - |
| عثمان بن عفان هr | -rye -rle -lır -IVV -17A |
| عثمان بن مظهون ¢ ¢ | rra_rr -rva_rrq |
| العثيانة 199 | Y. Y عبد الإله بن علي بن الحسين |
| عVA عجلون |  |
| العجم | Yミ^ عبد الرحمن بن حـو |
| عداس | F•V عبد القدوس الأنصاري |
| عدرا (عذراء) 199 |  |
| Y ¢ | ry . عبد الله بن أبي أمية |
|  |  |
|  | عVr عبد الله بن ألهي نجي |
| عدوان | عبد الله بن جحش |
| YV§ بنو عدوان | Yl0 Y Y Y \% |
| عدول | بنو ب- r |
| Y- العدوة الدنيا |  |
| العدوة القصوى | عبد الله بن سارِ |
| r.v _ عديّ الري | عبد |
| عYA عدي بن أبي الرغياء |  |
| 1Y7 عدي بن زيد | عبد المطلب |
| عدي بن حا 17 عا | بنو عبد مناف بن |
| عزراء 199 _- \% \% | العبر 191 |
| Y.. عذراء (عدرا) | r.r_rlo |
| بنو عذرة 109 | لعبلات |
|  | 1V7 عبيدة بن الحارث |
| -1V7 -17Y - 171 -1r7 - Irv -99 | عتبة بن غزوان |


عمرة التنعيم 9 צـ ه 0ـ عسץ__Vr

$$
\text { العمق } \ddagger \text { | }
$$

عمورية YIV
عميانس YIA_YIV
عنز AY
عنز بن وائل AY
عنزة 11^_ _
عنزة بن أَسد
عنس 0 ه
عنس بن مذحج IrY

$$
\text { العنسي " • } 1
$$

عنيزة •Y^_MاM
العهد السعودي ع •
العهد العثماني • \&
بنو عوال Y Y Y
العوالي O O or or

$$
\text { عوص بن الهنيد } 179
$$ العوجاء بی

 عوف بن سعد بن ذبيان ه ؟ بنو عوف بن لؤي 0 ع YAV عوف بن لؤي بن غالب

$$
\begin{aligned}
& \text { |A• - |V9 -7| عمر بن معدي كرب وب } \\
& \text { بنو عهرو £ }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عمرو بن عامر } 100 \\
& \text { عمرو بن كلثوم £ } 7 \text { عمرو } \\
& \text { عمرو بن معاوية Y Y F } \\
& \text { عمرو بن لحي عهي }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YAI_YY_ YIE_rIr_rlr } \\
& \text { ry. عقيق الحسا } \\
& \text { YOV العقيق الشُرقي المينة } \\
& \text { عقيق المدينة ع } \\
& \text { Y ع ع }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { عكاظ } \\
& \text { عكرمة } 11 \text { عك } \\
& \text { عكرمة بن عامر } \\
& \text { YY7 عك بن عدنان } \\
& \text { العكيشية اسب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { Pqr_Y\&1 } \\
& \text { زو علق Y } 17 \\
& \text { علي عrv } \\
& \text { عـلي بـن أبــي طــالـب } \\
& \text {-Y^0 _YTV _Y६• -Y•7 -Y•Y } \\
& r \cdot 0-r \cdot r \\
& \text { العلي بن محمد الكوفي Yo } \\
& \text { Yo العليان } \\
& \text { عمارة اليمني } 10 \\
& \text { - ^1 - © • - \& } \\
& \text {-Y77 -YOY -I7Y -IYA -1.1 } \\
& \text { r. \& -r..-rav_rva }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { YY } \\
& \text { عمواس ع } \\
& \text { عمسر بن الخــطاب }
\end{aligned}
$$






|  |  ذو الكعبات r كع كع بن الأشرف 19 |
| :---: | :---: |
| -rqV -rฯ -r£ -ror - 17\% |  |
| Yฯ^ | YYV_rVI_YOV |
|  | كعبة نجران |
|  |  |
|  |  |
|  | الكعبة اليمانية |
| YYV_ryI | كعب بن مالك ب-ror |
| 17V _Ar_rr_V لبنان | الكعكية |
| لبيد | ذ\% \% |
| لحب 10 | \|AV - IVA |
| 79 | ذو الكا |
| rrv_rat - | كلب |
| 1- لنم | كلب |
| لدوادمني | كلب بن ويرة |
| لصاف | ابن الكلبي 17 اب |
| PV1 لعلع | -YY9 - IVV - 17V -78 - \% \% |
| PVY لفات | ץ¢.-Yヶ |
| - ${ }^{\text {ل }}$ |  |
| YYr | الكنانيون |
| لقف | كr |
| لقوr | با |
| - 1 (للبنات | M M M |
| M7Y اللعبا | الكندي YTA |
| اللهبة | ror الكنعانية |
| الليث 79-1 | Y70_lEY الكهف |
| الليط | كا^ كهان |
| ابن لهيع بن حمير 10 | الكوت rev |
| ابن لهيعة | الكوثر |




| المسّمقق | P1. |
| :---: | :---: |
| r.r_ras المشلر | سسجد الشجرة ¢ 4 ¢ |
| H.V_IVA مشهد | P40 0 \% |
| Y\% مشيط | 1V0 ${ }^{\text {W\% }}$ |
| r^* المصانع | M90 PM |
| 17^ | PVI _ Y 1 O |
|  | مسجد |
| rrl_ran_rrv | Y. 0 O 0 \% |
| المصريون | P40 0 O |
| مصطفى البابي الحبلبي 7 | PA* مسجد القبلتين |
| بr - بنو المصطلت | P77 |
| 9 91 (ب) |  |
|  | YAN_rE9_r.N_17Y_1ro |
| P. 1 - ${ }^{\text {P }}$ | مسجد الغمامة |
| مضيت الصفراء ¢ | M9Y_Y90 المسعى |
| Y94 المطابخ | YOY مسعر بن مهلهل |
| F17 | الم 111 |
| 171 17 (17) | M19 7 M |
| المكلب 171 | المسفلة |
|  |  |
| المعابدة 110 | Y97 |
| معیاذ | - |
| -9^ - 11 -7• - ¢9 - | -YAA -YA -YVI -YףV -Yミ^ |
| r.e_rav | r10_r.V_r...rav_r^a |
| معاوية |  |
| Y معاوية بن أبي سفيان | い |
| معبد |  |
| \|r- أم معبد الخزاعية 19 19 | المشاش |
| YVI بنو معتب | المشترب |
| YIV المعتصمب | المشعر الألصى با |
| IIV_I•V | Y00 المشعر الحرا |


| -Yl7 -Ylo -r.a -rin -r.o | -V |
| :---: | :---: |
| -YYY -YYQ -ryo -ryE -rym | معدن צ-Y_Y |
|  | FIl-A - |
| -Y7Y -Y71 -YO\& -YOY -YO1 | PVY معقل بن خويلد الهنلي |
| -YVF -(C)YVr -YV -Y7 - - \% | المعلاة Y Y |
| -YAV -YAY -YVQ -rVV -rVE | معن بن عدي |
| -r.. -r99 -rav -rar -r^^ |  |
| -rll -r.v -r.\& -r.r -r.1 | \|Y. المعيدهن |
| -ry. -riv -rly -rle -rir | PAE مغائر شعيب) |
|  | -Y7 - Y-0 - 17- - |
| PI مكة السلر (الصغيراء اليوم) | r•1_r..-YA"_rVa |
| الملاوي 110 | FV المغيرة بن شعبة |
| ملحوب | FY 7 F |
| ملك بن نمط الهمداني | مقام ابراهـمـ |
| ملكان الماء اسن | مقبرة المعلاة |
| 10^ _ 10V بنو ملكان بن كنانة | ral - ابن مقبل |
| -r.Y -rl - - | ابن مقنى |
| Hr | المقوقس r |
| بنو الملوح | مكتبة الحرم 1-1 |
| المليع ب-Y | المكال> 1.1 |
| يلحيب | -r* - Y - Y - - 19 - |
| Vr المليساء |  |
|  |  |
| r..-rVA_ITV_q•-^1 - ¢9 | -V1 -77 -70 -7\% -7r - - - - |
| المملكة العربيـة السعوديـة هץ- | - |
| rir | - $1 \cdot \varepsilon-4 \wedge$ - $90-9 \varepsilon-9 r-9 r-\wedge 0$ |
|  | -118 -lir -1.2 -1.7-1.0 |
| r.r_r.r_r9^_rVI _rrv | -(ح)1\&•-1\&•-1r^ - - - - 110 |
| - 119 - 19 | -17.-107-10¢ - - - - 1 \% \% |
| YAM_Y77-Y7Y_Yor | -1^r - 17v-17¢ - - \% - 171 |
| Y الم_1-V | -r.z -r.r -r.1 -19V - - 1 - |


| نائلة \|l <br> YA نائلة بنت ديك <br> ry النابت (جبل عرفة) <br> نابنلس <br> VV النابغة الذبيان <br> بنو النار Y <br> النازية <br> الناسة (النساسة) أن <br> ذو ناصر ؟ 9 <br> PA9 ناصر محمد بن قالاوون <br>  <br> ناظرة 17 <br> ناهس <br> ابن النجار سr <br> بنو النجار • ع Y بار <br> MYI-91 النجاشي <br>  <br> -IVA -1\&• -IYף -1Y0 -AY -7V <br> -Yro -r•V -I9V -IAN -IAV $Y \cdot Y \_Y \wedge \cdot-Y \Sigma \Lambda$ <br> نـجد مذجح • <br> YOV ذو النجلدة الرئيس <br> النجدية <br> - نجران <br> نجران الكوفة س7 <br> - Yミ^ _ الـنجــ <br> Y7V <br> النجير 1V7 | rq0_r^A المنافقون المنحنى YAr_IV <br>  <br> المنطقة الشُرقية (البحرين) ا <br> المنقى اس <br> بنو منهب بن دوس Y <br> المهراس 179 <br> المهاجر بن أمية بن المغيرة • " <br> المهر <br> مهـر الذهب (بنـو سليم) چY- <br> rra_rll-ray_rov <br>  <br> المهرة 1-1 <br> r•V مهيعة <br> مؤاب بن لوط <br>  r•o_r• \& _r.. <br> 1^9 موسى <br> Y\& • <br> -rIV IYV - III -99 -Ar <br> rur_rla_r:o <br> موهب بن رياح 119 <br> ميسان ؟ § <br> ميطان ^• <br> 10V-7ร ميمونة <br> ميمونة بنت عبد اللّه 19 ميناء ، • |
| :---: | :---: |



| MYI هضبة الحبشة （المفوف（الحسا）• • |  |
| :---: | :---: |
| 00 هكر | \％－r＿q r |
| بنو هلال سر | rlo＿lo هارون العطاس |
|  | هاشهم 17 هارون |
| rov | بنو هاشـم |
| －｜ระ－｜ร•－｜Y｜－－\％－｜l｜ | هاشّم بن حرملة |
| Yor | هبيرة المخزومي ． |
| r． | هيثم هr |
| 1V7 هند بن أثاثة | هصر＊ |
| الهنيد | VV الهرأهر |
| الهنيد بن عوص 179 | اللهباءة |
| vا هوازن | هrV＿rA هبل |
| الهون | هبيرة المخل |
| هيت | الهرة |
| \％O．هيدّ | الهام（الهرم） |
| （4） | هــنيـل بن مـــركــة بن اليــاس بن مضـر |
| Y7๕＿97 وائل |  |
| ｜Y． | هrر 9 هr |
| وادي الأبواء | هرش 1 هر |
| YVを وادي ابراهيم | ¢9V＿I＾هرقل |
| وادي الأبيار Pra | هزم المبيت 90 |
| r9＾الوادي الأخضر | －ヘ7－＾乏－VA－or－Y ا |
| وادي الدام | －Y70－YYV－rlo－rir－ll7 |
| YON－74 وادي إضم | H－ヘ＿Yへを－Y77 |
| وادي أم الدود（الجود） | هشام بن العاص بن بن وائل السهمي |
| وادي أجح 7 إ | هو هوام بن الوليد |
| وادي أبي وشيع وادي | هضبة الأناضول الخول |
| وادي بلر Y99 | ه＾هض |


| 10^101 |  |
| :---: | :---: |
| Ar - |  |
| 10^ وادي سفوان | وادي بيض ب7 |
| وادي السريرة | 1.0 |
| 1.V وادي الشرائع | وادي بيضان ^Mr |
|  | وادي تبالة ع |
| وادي الشظاة |  |
| YoV وادي الشعبة | وادي ثقب وادي |
|  |  |
| -raq -lra -lr\| -lı | وادي الجيء |
| rra | وادي حجر (السائرة) • ع \% \% |
| وادي الصوير 10V | وادي الحزيبة عا |
|  |  |
| وادي الضيت | Yا وادي الحمض اليوم |
| MII وادي الطائف |  |
| PV§ وادي طوى | Yو P - وادي حورة |
| Ir^ الوطية (ماء الرجيع) | وادي حنيفة |
| 17^ وادي العاقول | وادي خاص 10 l |
| وادي عتود | وادي خرص |
| Yا0 وادي العرج عا | Yro وادي خليعى |
| YVE وادي عرضة | YVE وادي خماس |
| Y.0_01 وادي عرفة وا | وr_Y7 |
| وادي العشر | وادي الروم 107 وادي |
|  | وادي ذهبان ¢ |
| NY وادي عقيق عشيري | وادي رابع \%AV |
|  | وادي رابع • ع |
| وVA وادي عمان | وادي رحقان YQ |
| 17^ وادي العيون |  |
|  | Y.Y_rA-_roo |
| loV وادي الغرس | وادي الزرقاء |
| وادي الغميصاء |  |




|  |
| :---: |
|  |  |
|  |  |

[^1]
## المالـج

- 

 المرجع الأصلي الذي تقيدنا بأخذ المواد الجغرافية

عنه
r - م معجم ما استعجم ، للبكري
£ - معجم البلدان . لياقوت
دـ معجم معالم الحجاز ، للمؤلف ه - صفة ج جزيرة العرب ـ للهمداني

7 ـ البادية ، للراوي
V
1
9 - 9

II 11
IY - IY

- ال الأطلس الجغرافي ، لمجموعة من المؤلفين §1 - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن ، لمحمد فؤاد عبد الباقي

$$
\begin{aligned}
& \text { 10 - لسان العرب ، لابن منظرر . } \\
& \text { 17 الصحاح ، للـجوهري } \\
& \text { الحقد الثنمين ، للفاسي } \\
& \text { - 1^ } \\
& \text { 19 - الاشتقاق ، لابن دريل . } \\
& \text { _ Y. } \\
& \text {. Y المنجدل ، Y }
\end{aligned}
$$

خ YY Y ائط : الجزيرة العربية والأردن وسورية والعراتِ .

- YE
- YO بين التأريخ والآثّار ، لعبد القدوس الأنصاري

ـ PV

- Y - مروج اللذهب للممسودي -
اM ـ مشاهدات المؤ لفـ أثناء رحلاته في بالاد العرب .
. HY بr ـ الرحلة النحجدية ، للمؤ لفـ . ع ع - على طريت الهـجرة للمؤ لفـ .
هr ـ في شممال غرب المماكة ، اللججاسر .


[^0]:    (1) النجائب : الذلاثل الأهايل ، وللمحققين كلام على مذه النصيدة

[^1]:    Yيوم عماس Y
    
     rrı يوم نحل Y\&へ-Y६0 يوم القادسية

